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ﻣﺠﻠﺔ ا ّﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﻟﻶداب

ﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﳌﻘﻮﻻت اﻟ ّﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﳌُﻮﺟﻬﺎت اﻟ ﺪﻻﻟﻴﺔ
وﻇﻴﻔ ﻴﺔ اﻟ ﻨﻤﻂ اﻟ ّﺘﻨﻐﻴﻤ 
أﻣﻴﻨﺔ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻮﻳﻂ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ
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ﻣﻠﺨّﺺ
ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ وأﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﻌﺎﺻـﺮ ،وﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺑﻌـﺾ اﻟـﺮؤى اﻟﺘﻨﻈﻴﺮﻳـﺔ ﻓـﻲ
اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺘﺮاﺛﻴــﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ ،وﻗــﺪ اﺗّﺒــﻊ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻤــﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠــﻲ اﻟﻮﺻــﻔﻲ ،وﻣــﻦ أﺑــﺮز أﻫﺪاﻓــﻪ اﻟــﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ
ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﻗﻮاﻋــﺪ ﺗﺤﻜــﻢ ﻣﺴــﺎر درﺟــﺎت اﻟﺘﻨﻐــﻴﻢ ،وﺗﺤﺪﻳــﺪ ﻣﻼﻣﺤــﻪ اﻟﺪﻻﻟﻴــﺔ ،واﻋﺘﺒــﺎره ﻗﺮﻳﻨــﺔ ﻟﻐﻮﻳــﺔ ﺗﻌــﻴﻦ ﻋﻠــﻰ
ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﻗﻀــﺎﻳﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴــﺐ واﻟﺪﻻﻟــﺔ .وﻗــﺪ ﺗﻮﺻــﻞ اﻟﺒﺤــﺚ إﻟــﻰ ﺑﻌــﺾ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ؛ ﻣﻨﻬــﺎ اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ اﻟﻮﻇــﺎﺋﻒ اﻟﺴــﺒﻊ
اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺻﺎغ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ ،وﻧﺴﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺎت اﻻرﺗﻔﺎع
واﻻﺳﺘﻮاء واﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣﻊ ﺑﻴﺎن دﻻﻻﺗﻬـﺎ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨـﺔ ،ووﺿـﻊ ﻣﻌـﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﻨﻴﻨﻴـﺔ ﻟﻤﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻐـﻴﻢ وﻓﻘًـﺎ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗـﻪ،
ورﺻﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺼﺎﺣﺒﺎت اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻔﻲ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح اﻟﺪﻻﻟﻲ ،واﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻟﻪ ،وﻗﺪ أوﺛـﻖ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﻴﻦ اﻟﺘﻨﻐـﻴﻢ ﻛـﺄداء واﻟﺘﺮﻛﻴـﺐ ﻛﺒﻨـﺎء واﻟﺪﻻﻟـﺔ ﻛﺈﻳﺤـﺎء؛ ﺣﻴـﺚ أﻛـﺪ دور اﻟﺘﻨﻐـﻴﻢ
اﻟﻤﻔﺼــﻠﻲ ﻓــﻲ ﺑﻨــﺎء اﻟﻤﻘــﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴــﺔ ،واﻟــﺘﻤﺲ ﺑﻌــﺾ ﻣﻮﺟﻬــﺎت اﻟﺘﻨﻐــﻴﻢ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳــﻖ ﺑــﻴﻦ اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳــﺔ
وأﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،واﻧﺘﻬﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺮض ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ واﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ ،اﻟﺘـﻲ ﻳﻈﻬـﺮ أﺛـﺮ اﻟﺘﻨﻐـﻴﻢ ﻓـﻲ
ﻧﻄﻖ ﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ وﺗﻮﺟﻴﻪ دﻻﻻﺗﻬـﺎ ،وﻗـﺪم ﺗﻮﺻـﻴﺎت ﺗﻄﺎﻟـﺐ ﺑﺼـﻘﻞ ﻣﻌﻴﺎرﻳـﺔ درﺟـﺎت اﻟﺘﻨﻐـﻴﻢ وأرﻛﺎﻧـﻪ ،اﻟﺘـﻲ ﺗﺴـﻬﻢ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ ﻟﻠﻤﻘﻮﻻت وﺿﺒﻂ ﻣﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣ ﻴﺔ :اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ،اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ،اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ.

اﻟﻤﻘﺪﻣـــــﺔ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أوﺗﻲ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ،وﻋﻠﻰ آﻟﻪ
وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ.
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ،
ﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻄﺮاﺋﻖ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ أﻛّﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت
اﻟﺤﺪﻳﺚ؛ وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ" ،اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﺸﺘﺮك
 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﻠّﻴﺎت اﻵداب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﺗّﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .2022
*

أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ .
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اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ

ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،وﻟﻬﺎ دور رﻳﺎدي ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ،
ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎن ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي وﻣﻘﺼﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ،ﺣﺘﻰ وإن
ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺷﻲء ﺑﺤﺬف أو ذﻛﺮ أو زﻳﺎدة أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ،إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ ﺗﺘﻠﻮن ﺑﺪرﺟﺎت ﺗﻨﻐﻴﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ.
وﻗﺪ أﻟﻤﺢ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﻟﻘﺪﻣﺎء إﻟﻰ أﺛﺮ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻻﻟﺔ اﻟﻤﻔﺮدات واﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ أﺛﻨﺎء
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻔﻈﻲ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮه ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،أو ﻳﻔﺮدوا ﻟﻪ أﺑﻮاﺑﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻀﻌﻮا ﻟﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﻜﻤﻪ أو ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻘﻨﻨﻪ ،إﻻ أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪرﻛﻮن ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ،وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﺪس ﻟﻐﻮي،
ﻳﻤﻜﱢﻨﻬﻢ ﻣﻦ إﻃﻼق اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ودﻻﻟﺘﻪ .ﻛﻤﺎ ﺷﻐﻞ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﻜﺮ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﺗﺘﻔﻖ وﻧﻈﺮة اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻟﻬﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻟﻠﺘﻨﻐﻴﻤﺎت
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻜﻼم وﻇﺎﺋﻒ ﻧﺤﻮﻳﺔ ودﻻﻟﻴﺔ .وﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﺎت ﺑﺎﻗﺘﺮاﻧﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ،
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻌﺮض واﻟﺒﻴﺎن ،وﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗُﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ،اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻟﻠﺘﻨﻐﻴﻢ.
اﻟﺘﻤﻬﻴـــــﺪ
اﻟﻠﻐﺔ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أﺑﻨﺎء ﺟﻨﺴﻪ ،وإﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض أﺷﺎر اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻓﻲ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﻐﺔ ،ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻫﺎ" :أﺻﻮات ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ") ،(1وﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﻧﺴﺘﺸﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻦ؛
ﻫﻤﺎ :ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ،وﻗﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ،وﻣﻤﻦ ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺠﻪ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل  Crystalﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ "اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ واﻟﻌﺮﻓﻲ ﻟﻸﺻﻮات ،أو اﻟﻌﻼﻣﺎت ،أو اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ،
واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺬات") .(2وﻻ رﻳﺐ ﻓﻲ أن اﻟﻨﻄﻖ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وذﻟﻚ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻷﺻﻮات وﻣﺨﺎرﺟﻬﺎ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ وﺗﻐﻴﺮاﺗﻬﺎ وﻧﻐﻤﺎﺗﻬﺎ -ﺗﻌﺪ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷوﻟﻰ
ﻟﺪراﺳﺔ أي ﻟﻐﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷداﺋﻴﺔ ﺗﺘﺼﺪر اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﻫﻮ اﻟﻨﻄﻖ ،ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ رﺳﻢ وﺗﺪوﻳﻦ ﻟﻪ .وﺑﺤﺜﻨﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﺔ ،وﻧﻘﻄﺔ
ارﺗﻜﺎزه ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ أداﺋﻨﺎ اﻟﻜﻼﻣﻲ ﻳﻌﺮف ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ".
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وﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒ ﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول /اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻜﻼﻣﻲ:
اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ  Intonationاﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻤﻴﻴﺰي ﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺼﻮت ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺎت،
وﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗُﻌﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ،وﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى
اﻻرﺗﻔﺎع واﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺼﻮت ،واﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﺘﺬﺑﺬب اﻟﻮﺗﺮﻳﻦ اﻟﺼﻮﺗﻴﻴﻦ،
وﻳﻌﺘﺒﺮه إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ "ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻜﻼم") ،(3وﻟﻪ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻄﻖ ﻳﺘﺨﺬ أﺷﻜﺎﻻً ﻧﺴﻘﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺗﺨﺘﻠﻒ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻄﻘﻬﺎ .وﻫﻨﺎك ﻋﻘﺪ واﺿﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ووﻗﻌﻪ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ
ﻓﻲ اﻷذن ،وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻪ إذا ﺗﻮﺣﺪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻼﻣﻲ ،ﻓﺤﻴﻨﻬﺎ ﻳﻘﻊ اﻟﻠﺒﺲ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ،ﻓﻨﺴﺘﻌﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻟﻨﺄﻣﻨﻪ.
وﻳﻌﺪ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻇﺎﻫﺮة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ،
وﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﻬﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻦ واﺿﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ،
ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ )أﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ؟( ﻳﺒﺪأ ﻫﺒﻮﻃًﺎ ،وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻠﻮا؛
ﻧﺠﺪه ﻓﻲ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ )? (Is not itﻳﺒﺪأ ﻋﻠﻮا وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻫﺒﻮﻃًﺎ .واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
ﻧﻮﻋﺎن ﻫﻤﺎ :اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﻮﺻﻔﻲ ،ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻷول ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻻرﺗﻔﺎع
واﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ،وﻫﻮ ﻣﻌﻘﻮد ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮاﻛﻴﺐ ،وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ دﻻﻟﺔ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﻦ دون اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﻨﻔﻲ أو اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم  ...إﻟﺦ .وأﻣﺎ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ
ﻣﻔﻬﻮم وﺻﻔﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﻬﺮ ﻟﻠﻤﻠﻔﻮﻇﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ،وﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺼﻌﻮد
أو اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺼﻮت ،واﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮى ذﺑﺬﺑﺘﻪ.
واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻟﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ؛ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﻘﺼﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ،أو ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺈدراك اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،أو
ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺪف اﻻﺗﺼﺎل ،أو ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي؛ وﻣﻦ أﺑﺮز وﻇﺎﺋﻔﻪ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
أوﻻ /وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻨﻤﻴﻄﻴﺔ :ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻇﺎﻫﺮة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﻤﻴﺰ أﻧﻤﺎط اﻟﻜﻼم ،اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ وﺗﻴﺮة
واﺣﺪة ،وإﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻏﺮاض اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ،ﻓﺎﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ،وﻟﻪ دور ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ إﻟﻰ أﺟﻨﺎﺳﻬﺎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ /وﻇﻴﻔﺔ ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ :ﻟﻠﺘﻨﻐﻴﻢ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎم ،وﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻜﻼﻣﻲ ،ﻛﻤﺎ أن ﻟﻪ وﻇﻴﻔﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻧﺘﻤﺎءات اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ /وﻇﻴﻔﺔ إﻓﺼﺎﺣﻴﺔ :ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﻳﻮارﻳﻬﺎ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻐﻴﻤﻪ ﺗُﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﺮه ،ﻓﺄﻣﺮ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻮﻻت ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ
ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ.
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اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ

راﺑﻌﺎ /وﻇﻴﻔﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﻳﺔ :ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﻲ أﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺤِﻖ اﻷﺛﺮ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻧﺴﺘﺒﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ /وﻇﻴﻔﺔ إﺑﻼﻏﻴﺔ :ﻳﺴﻬﻢ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﻲ إﻓﻬﺎم اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ ﻓﺤﻮى اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،وإﻟﺤﺎق رﺟﻊ
اﻟﺼﺪى ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺘﻨﻮﻳﻌﺎت ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ.
ﺳﺎدﺳﺎ /وﻇﻴﻔﺔ إﻗﻨﺎﻋﻴﺔ :وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺪاﺋﻴﺔ أو اﻹﻳﻌﺎزﻳﺔ ،وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﻪ ،وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻐﻴﻢ اﻟﺼﻮت ،وأﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻳﻮﻇّﻒ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﻲ اﻹﻗﻨﺎع ﻫﻢ اﻟﺨﻄﺒﺎء ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن أدوات اﻹﻗﻨﺎع ،وﺗﻨﺴﺎب
ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻄﻮاﻋﻴﺔ ،أﻣﺎ إذا ﻓَﻘﺪوا ﻣﻔﺎﺗﻴﺤﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،واﻷﺻﻮات اﻟﻤﻌﺒﺮة ،واﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ
اﻟﺠﺰﻟﺔ ،واﻟﺘﻨﻐﻴﻤﺎت اﻟﻤﺆﺛﺮة؛ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﻓﺮﻃﻮا ﻣﻦ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﻮد ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺠﺔ
اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ /وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ :اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻟﻪ ﻣﺆدى ﺗﻨﺴﻴﻘﻲ ﻟﺴﻴﺮ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺴﻤﻮع ،ﺷﺄﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ
ﺷﺄن ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﻘﺮوء ،ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ واﻟﻮﻗﻒ ﺑﻴﻦ
أﺟﺰاء اﻟﻜﻼم.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ:
اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺴﺒﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ؛ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول:
اﻟﺼﺎﻋﺪ ﺟﺪا ﻣﻨﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺤﺪود اﻟﻮﺟﻮد واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،وﻻ ﻳﺒﺪأ ﺑﻪ اﻟﻜﻼم؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
اﻷﻟﻔﺎظ دون اﻟﺠﻤﻞ ،وﻫﻲ أﻟﻔﺎظ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ﻣﻦ دﻫﺸﺔ وﻓﺮح وﺣﺰن
وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻣﻦ ﺷﻜﻞ ﻧﻐﻤﺔ اﻟﻤﻘﻄﻊ أو اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺒﺮ.
واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻧﻐﻤﺔ وأﺧﻔﻀﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻮت ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﻜﻼم دارج ﺑﻴﻦ
ﻋﻠﻮ وﻫﺒﻮط واﺳﺘﻮاء ،واﻟﻤﺪى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻣﺎ واﺳﻊ أو ﻣﺘﻮﺳﻂ أو ﺿﻴﻖ،
ﻓﻨﻐﻤﺎت اﻟﺼﻮت ﻻ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ وﺗﻴﺮة واﺣﺪة ،ﺑﻞ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ وﺗﻀﺒﻂ ﻣﺴﺎرﻫﺎ،
وﻳﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﻗﻴﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ درﺟﺔ اﻟﺼﻮت ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .واﻟﺪرﺟﺎت
اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺗُﺤﺪد وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
 -1اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ )ﻣﻜﻮن ﺗﻨﻔﺴﻲ( :ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺻﻮت أو ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺮزه دون
ﻏﻴﺮه أو ﻳﺨﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻴﻬﺒﻂ اﻟﺼﻮت ،وﻳ ﺴﺘﻠﺰم اﻟﻨﺒﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ أﻛﺜﺮ ﻹﺻﺪاره.
 -2اﻻرﺗﻔﺎع واﻟﻬﺒﻮط )ﻣﻜﻮن اﺗﺠﺎﻫﻲ( :ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺻﻌﻮد درﺟﺔ اﻟﺼﻮت ،أو اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﻋﻦ
ﻏﻴﺮه.
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وﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒ ﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ

 -3اﻟﺸﺪة واﻟﻠﻴﻦ )ﻣﻜﻮن إﻳﻘﺎﻋﻲ( :ﻳﺸﻴﺮ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﺻﻮات ،ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻌﺘﻠﻴﻬﺎ اﻟﻐﻠﻈﺔ وإﻣﺎ أن ﻳﻌﺘﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺘﺮﻗﻴﻖ ﻋﻨﺪ إﺻﺪارﻫﺎ.
 -4اﻟﺴﻌﺔ واﻟﺘﺮدد )ﻣﻜﻮن اﻣﺘﺪادي( :اﻟﺴﻌﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﺼﻮت ﻃﻮﻟﻴﺎ ،واﻟﺘﺮدد ﻳﻌﺪ ﻧﺴﺒﺔ
ﺗﻜﺮاره.
 -5اﻟﻄﻮل واﻟﻘﺼﺮ )ﻣﻜﻮن ﻣﺴﺎﺣﻲ( :ﻳﻘﻴﺲ اﻧﺒﺴﺎط اﻟﺼﻮت وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻮاﻟﻲ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
)اﻟﻤﺪود( وﺳﺤﺐ اﻟﺼﻮت ،أو ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻣﺘﺪاده ﻋﻨﺪ إﺻﺪاره.
 -6اﻟﻮﻗﻒ واﻟﻮﺻﻞ )ﻣﻜﻮن ﻋﺮﺿﻲ( :ﻳﻘﻄﻊ اﻣﺘﺪاد اﻟﺼﻮت ﻋﻨﺪ أﻃﻮال ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،أو ﻳﻘﺮﻧﻪ ﺑﻐﻴﺮه.
 -7اﻟﺤﺪة واﻟﻀﻌﻒ )ﻣﻜﻮن اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ( :ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﻠﻮﻧﺎت اﻷﺻﻮات وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ؛ ﻓﻘﺪ
ﻳﺒﺪو اﻟﺼﻮت واﺿﺤﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﻔﻌﺎل اﻟﻐﻀﺐ ،أو ﻏﻴﺮ واﺿﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻮف.
ووﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎه ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ درﺟﺎت اﻟﺼﻮت؛ ﻧﺠﺪ أن اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺤﺎﺻﻞ
ﻓﻲ دﻻﻻﺗﻬﺎ ﻣﺮﺟﻌﻪ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻄﻖ ﻷي ﺟﻤﻠﺔ ﻳﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؛ أﺑﺮزﻫﺎ:
 -1اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ  :Falling Toneوﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﻮت ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻮه ،وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻹﺗﻤﺎم
اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻓﻴﻌﺮف اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﺒﺪء اﻟﻜﻼم ،وﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻞ
اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ؛ ورﻣﺰه:

 -2اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ اﻟﻌﺎﻟﻲ  :The low rising Toneوﻳﺒﺪأ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء،
ﺛﻢ ﻳﻌﻠﻮﻫﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﺤﻮظ ،وﻫﺬا اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ دال ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم؛ ورﻣﺰه:

 -3اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ  :The high rising Toneوﻳﺼﺪر ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺛﻢ ﻳﺮﺗﻔﻊ أﻛﺜﺮ وأﻛﺜﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ،وﻳﺴﺘﺪل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺠﺐ واﻻﺳﺘﻨﻜﺎر؛ ورﻣﺰه:

 -4اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ  :The fall rise Toneوﻫﻮ ﻳﺒﺪو ﺧﺎﻓﺘﺎ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ،وﻫﺬا اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻧﻔﻌﺎﻻً أو إﺛﺒﺎﺗًﺎ؛ ورﻣﺰه:
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اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ

 -5اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ  :The high low high rising Toneوﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺘﺬﺑﺬﺑﺔ ﺑﻴﻦ ارﺗﻔﺎع ﻟﻠﺼﻮت ﺛﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ؛ ورﻣﺰه:

وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺗﻨﻐﻴﻤﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺜﺎل) :ﻧﺠﺤﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر( ،ﻓﺎﻟﻨﺎﻃﻖ ﻟﻬﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ إن ﺑﺪأﻫﺎ ﺑﻌﻠﻮ ﺛﻢ ﻫﺒﻮط ﻟﺼﻮﺗﻪ؛ ﺳﺘﺪل اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺒﺎر،
وﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق أو اﻟﻜﺬب ﺑﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ،وإن ﺑﺪأﻫﺎ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺛﻢ ﻋﻠﻮ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺪل
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه ذاﺗﻪ؛ أي اﻧﺨﻔﺎض ﺛﻢ ﻋﻠﻮ ﻣﻊ اﻣﺘﺪاد ﻷﺻﻮات اﻟﻜﻠﻤﺔ
اﻷﺧﻴﺮة؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻌﺠﺐ أو اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻻﺳﺘﻨﻜﺎري.
أﻣﺎ اﻟﺴﺎﻣﻊ إن ﻃﺮح أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺣﻮل اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه؛ ﻓﺈن اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻪ ﺳﻴﺸﻴﺮ
إﻟﻰ دﻻﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻓﺈذا ﺳﺄل) :ﻫﻞ ﻧَﺠﺤﺖْ؟( ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻔﻌﻞ،
وإذا ﺳﺄل) :ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﻧَﺠﺤﺖْ؟( ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ،أﻣﺎ إذا ﺳﺄل) :ﻧَﺠﺤﺖْ؟(،
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﻧﺠﺎح اﻟﻔﺎﻋﻞ ،وﻫﺬه اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ وﻇﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ /ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ:
اﻟﻨﻤﻂ ﻟﻐﺔ :ﻃﺮﻳﻘﺔ وأﺳﻠﻮب وﺷﻜﻞ ،أو ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻤﻴﺰ ﻟﻔﺮد أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ،وﻫﻮ اﻟﺼﻨﻒ أو اﻟﻨﻮع أو
اﻟﻄﺮاز ﻣﻦ اﻟﺸﻲء) ،(4واﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ ﻧﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ :ﻃﺮاﺋﻖ اﻷداء اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ودﻻﻻﺗﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮاﺋﻖ؛ إﻻ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﺣﺪﺳﻨﺎ اﻟﻠﻐﻮي ،واﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺪى أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﻳﺤﺴِﻦ اﻷ داء اﻟﻜﻼﻣﻲ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ إﻻ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﺳﻨﻦ أﻫﻠﻬﺎ.
واﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻌﻮد واﻟﻬﺒﻮط ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ) :ﻧﻐﻤﺔ ﺻﺎﻋﺪة-
ﻧﻐﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ -ﻧﻐﻤﺔ ﻫﺎﺑﻄﺔ( ،اﻟﻨﻐﻤﺎت اﻟﺼﺎﻋﺪة ﺗﻜﻮن ﻓﻲ دﻻﻻت) :اﻷﻣﺮ ،اﻟﻨﻬﻲ ،اﻟﻨﺪاء ،اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ،
اﻟﺘﻨﻤﺮ ،اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ،اﻟﺘﻌﺠﺐ ،اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ،اﻟﻐﻀﺐ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ( ،واﻟﻨﻐﻤﺎت اﻟﻬﺎﺑﻄﺔ ﺗﻨﺴﺎق ﻓﻲ دﻻﻻت:
)اﻟﺤﺰن ،اﻷﺳﻰ ،اﻷﺳﻒ ،اﻟﺘﻤﻨﻲ ،اﻟﺘﺮﺟﻲ ،اﻟﺘﻬﻜّﻢ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ( ،واﻟﻨﻐﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺔ ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ دﻻﻻت:
)اﻹﺧﺒﺎر ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،اﻹﺛﺒﺎت ،اﻟﻨﺼﺢ ،اﻹرﺷﺎد ،وﻏﻴﺮﻫﺎ( .واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ؛ اﻟﻨﻮع اﻷول :ﻳﺘﺤﺪد
ﻣ ﻦ ﺧﻼل ﻧﻬﺎﻳﺎت اﻟﺠﻤﻞ ،ﻓﻬﻲ إﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﻌﻮد أو ﻫﺒﻮط أو اﺳﺘﻮاء إﻳﺬاﻧًﺎ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﻜﻼم ،واﻟﻨﻮع
اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻄﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻈﻢ اﻟﺘﻨﻮﻳﻌﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺑﺘﻨﻘﻼت داﺧﻠﻴﺔ
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وﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒ ﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ

ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؛ وﻣﻨﻬﺎ :ﺻﻌﻮد ﻓﻬﺒﻮط ﻓﺼﻌﻮد ،أو ﻫﺒﻮط ﻓﺼﻌﻮد ﻓﻬﺒﻮط ،أو ﺻﻌﻮد ﻓﺎﺳﺘﻮاء ﻓﻬﺒﻮط... ،
إﻟﻰ آﺧﺮه ،ﻓﻬﺬه اﻟﺘﻨﻮﻳﻌﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺪد اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ /ﻣﺼﺎﺣﺒﺎت اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻜﻼﻣﻲ:
ﻳﻀﺒﻂ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻷداء اﻟﻜﻼﻣﻲ ،وﻫﻲ
إﻣﺎ ذات ﻣﻼﻣﺢ ﺻﻮﺗﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺻﻮﺗﻴﺔ ،وﺗﺸﻜّﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم.
أوﻻ /اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ:
 -1اﻟﻀﻐﻂ :وﻳﻌﺮف ﺑـ"اﻟﻨﺒﺮ  ،"Stressوﻣﻌﻨﺎه أن ﻣﻘﻄﻌﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻳﻌﻄَﻰ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ
اﻟﻌﻠﻮ واﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺼﻮﺗﻲ ،ﻓﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات واﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻨﻄﻘﻲ،
وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﱠﻔَﺲ ،وﻗﻮة اﻟﻀﻐﻂ؛ وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻜﻼﻣﻲ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم،
وﻫﺬه اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ.
 -2اﻟﻮﻗﻒ :ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻧﻘﻄﺎع أو ﺻﻤﺖ ﻟﻠﻨﱠﻔَﺲ ،ﻳﺴﺒﻘﻪ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺼﻮت ،وﻫﻮ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع:
أ -اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻜﻠﻲ  :Complete Pauseﻳﻜﻮن ﻣﺘﻤﻤﺎ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ أو اﻟﺘﻬﻜﻤﻴﺔ،
وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺒﻮﻗًﺎ ﺑﺼﻌﻮد ﻟﻠﺘﻨﻐﻴﻢ ،ﻳﻠﻴﻪ وﻗﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ؛ ودرﺟﺘﻪ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ:

ب -اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺴﺎﻗﻂ  :Falling Pauseﻳﻜﻮن ﻣﺴﺒﻮﻗًﺎ ﺑﻬﺒﻮط ﻟﻠﺘﻨﻐﻴﻢ ،وﻫﻮ وﻗﻒ ﻣﺘﻤﻢ ﻟﻠﺠﻤﻞ
اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻹﺛﺒﺎت أو اﻟﻨﻔﻲ؛ ودرﺟﺘﻪ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ:

ﺟـ -اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺠﺰﺋﻲ : Partial Pauseﻳﻜﻮن اﻋﺘﺮاﺿﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﻘﻮل
ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﺎ ،أو اﻟﺘﺮدد ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﺎﻫﻲ ،أو اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ .وﻗﺪ
ﻳﺴﺘﺄﻧَﻒ اﻟﻜﻼم ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﻒ ،وﻗﺪ ﻳﻨﻬﻰ ﻧﺎﻗﺼﺎ؛ ودرﺟﺘﻪ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ:
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ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎه ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻒ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ واﻻﺳﺘﺸﻔﺎف ،ﻻ اﻟﻀﺒﻂ واﻹﺣﻜﺎم ،ﻷن
ﻣﺴﺄﻟﺔ رﺻﺪ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ وﺗﻮﻗﻴﻔﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺼﺪر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺳﻨﻦ ﺗﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ،وﺣﺪﺳﻬﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﻳﻘﻮدﻫﻢ ﻟﻼﺳﺘﺮﺳﺎل ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ،أو اﺳﺘﻴﻘﺎﻓﻪ ،أو
اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ.
 -3اﻟﻮﺻﻞ واﻟﻔﺼﻞ :ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﻧﺘﻌﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻤﻞ ،وﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺪرج واﻟﻮﻗﻒ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻣﺎذا ﻳﺼﻨﻊ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻒ أو اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ،وإﻳﻘﺎع ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷذن واﻟﺘﻤﺎس اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ .واﻟﻮﺻﻞ ﻳﺠﻲء
ﻟﻌﻘﺪ ﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻠﺘﻴﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،واﻻﺧﺘﻼف اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ
اﻟﻠﻔﻆ ﻻ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ .أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻬﻮ ﺗﺮك ﻫﺬا اﻟﻌﻄﻒ ،واﻟﻤﺠﻴﺊ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻋﻤﺎ
ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻣﺘﺤﺪﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة واﻟﻤﻌﻨﻰ؛ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻮﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ﴿ :ﻳﺎ أَﻳﻬﺎ
اﻟﱠﺬِﻳﻦ آَﻣﻨُﻮا اﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪ وﻛُﻮﻧُﻮا ﻣﻊ اﻟﺼﺎدِﻗِﻴﻦ﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ ،[119 /ﻓﻘﺪ ﻋﻄِﻔَﺖ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷوﻟﻰ ﻻﺷﺘﺮاﻛﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،وﻣﺜﺎل اﻟﻔﺼﻞ) :وﻟَﺎ ﺗَﺴﺘَﻮي اﻟْﺤﺴﻨَﺔُ وﻟَﺎ اﻟﺴﻴﺌَ ُﺔ ادﻓَﻊ ﺑﺎﻟﱠﺘِﻲ ﻫِﻲ
أَﺣﺴﻦ ﻓَﺈذَا اﻟﱠﺬِي ﺑﻴﻨَﻚ وﺑﻴﻨَﻪ ﻋﺪاوةٌ ﻛَﺄَﻧﱠﻪ وﻟِﻲ ﺣﻤﻴﻢ](ﻓﺼﻠﺖ[34 /؛ ﺣﻴﺚ ﻓُﺼِﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻦ
اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺘﻴﻦ ﻻﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻊ .وﻻ ﺷﻚ ﺑﺄن اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ أدﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ،وﻫﻤﺎ ﻳﺤﻜﻤﺎن اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ،وﻳﺨﺘﺼﺎن ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻻﺧﺘﻼف
ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ.
 -4اﻟﻤﺪ :ﻃﻮل اﻷﺻﻮات ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﻳﺬﻛﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ ﻓﺎﺋﺪة :أن "ﻟﻄﻮل
اﻟﺼﻮت أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻧﻄﻘًﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ...ﺑﻞ إن اﻟﻤﺮان اﻟﺴﻤﻌﻲ ﻳﻜﻔﻲ ﻋﺎدة ﻓﻲ
ﺿﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﻄﻮل دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻵﻟﻴﺔ ...أﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻃﻮل
اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي ،ﻓﺄﻫﻤﻬﺎ :اﻟﻨﺒﺮ ،وﻧﻐﻤﺔ اﻟﻜﻼم ،ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻨﺤﻮ اﻟﻠﻐﺔ أﺛﺮ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻃﻮل
اﻟﺼﻮت أﺣﻴﺎﻧًﺎ").(5
 -5اﻟﻤﻘﻄﻊ :اﻟﻤﻘﻄﻊ ﺟﺰء ﻣﻨﻄﻮق ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ إﺧﺮاج دﻓﻌﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﺘﻴﻦ،
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻒ اﻟﻨّﻔَﺲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺼﻮت اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻨﻪ ،واﻟﻤﻘﻄﻊ إﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺈﻏﻼق ﺗﺎم ﻟﺠﻬﺎز اﻟﻨﻄﻖ
أو إﻏﻼق ﺟﺰﺋﻲ ،وﻗﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻗﺼﻴﺮة؛ ﻛﺼﻮت اﻟﺒﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ )ﻛﺘﺐ(=)ك ــَ /ت ــَ /ب
ـَ( ،أو ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ؛ ﻣﺜﻞ )ﻻ(= )ل ـَ ـَ( ،ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻮل واﻟﻘﺼﺮ واﻻﻧﻐﻼق
واﻻﻧﻔﺘﺎح ،واﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻤﻘﻄﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺤﻤﻞ دﻻﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ،
وﺑﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻷداء وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻄﻖ.
 -6اﻹﻟﻘﺎء :اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﻓﻲ إﻳﺼﺎل اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷداء
اﻟﻨﻄﻘﻲ واﻹﻟﻘﺎﺋﻲ ﻷﺟﺰاء اﻟﻜﻼم وﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ،وﻳﻜﻔﻲ اﻟﺴﺎﻣﻊ اﻹﺻﻐﺎء إﻟﻰ أداء اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻟﻴﺘﺒﻴﻦ
ﻣﻘﺎﺻﺪه وﻣﺸﺎﻋﺮه ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺪرك ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ درﺟﺔ
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وﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒ ﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ

ﺻﻮﺗﻪ ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﺮاﺋﻲ ﺳﻴﻠﺘﺒﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺼﺪ؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﺮح اﻟﻄﺮف
اﻷول اﻟﺴﺆال) :ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻚ؟( ،ﻗﺪ ﻳﺠﻴﺐ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ) :اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ( ،وذﻟﻚ ﻷن ﻓﻲ اﻟﻨﺺ
اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻻ ﻧﻤﻴﺰ إن ﻛﺎن اﻟﻤﺠﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم ﻓﺮح أو ﺗﺮح ،أﻣﺎ إن ﻛﺎن اﻟﻤﻘﺎم اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ ﺷﻔﺎﻫﻴﺎ؛
ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﺳﻴﻜﻮن ﺳﻬﻼً ﻹدراك ﻣﻘﺼﺪﻳﺘﻪ ،وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ أوﺿﺢ
إن ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ) :اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت( ،ﻓﻬﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻧﻬﺎ
ﺗُﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻤﻔﺮﺣﺔ ،وﻧﺘﺒﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ أن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺒﺘﻬﺞ إﻟﻰ ﻣﺎ آل إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ
واﻟﻤﻨﺔ ،أﻣﺎ إن اُﺳﺘﻜﻤﻠﺖ اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ) :اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺮوه ﺳﻮاه( ،أو )اﻟﺤﻤﺪ
ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل( ﺳﺘُﺆول اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ إﻟﻰ إﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم ﺣﺰن أو ﺣﺴﺮة .وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛّﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ .وﻳﺴﺘﻌﺎض ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﻧﺎت ﺑﺮﻣﻮز إﺳﻨﺎدﻳﺔ
داﻋﻤﺔ ﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ اﻟﻨﻘﺺ واﻟﻠﺒﺲ ﻓﻲ إﻳﻀﺎح اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ﻓﻴﻠﺠﺄ اﻟﻜﺎﺗﺐ
ﻟﻠﺮﻣﻮز اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗُﺴﻤﻰ إﻳﻤﻮﺟﻲ .Emoji
 -7اﻹﻳﺤﺎﺋﻴﺔ :ﺗﺘﻤﺎﻳﺰ اﻷﺻﻮات ﻓﻲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﻔﺎت اﻟﺠﻬﺮ واﻟﻬﻤﺲ واﻻﺣﺘﻜﺎك واﻹﻃﺒﺎق
 ،...ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻣﺨﺎرﺟﻬﺎ؛ ﻓﻤﻨﻬﺎ اﻷﺳﻨﺎﻧﻴﺔ ذات اﻟﺼﻔﻴﺮ ،واﻟﺤﻠﻘﻴﺔ ذات اﻟﻐﻠﻐﻠﺔ،
واﻟﺸﻔﻬﻴﺔ أو اﻷﻧﻔﻴﺔ ذات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺼﻮﺗﻲ" ،ﻓﺎﻟﻤﻌﺮوف أن ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮات وﺑﻌﺾ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ذات ﻗﻮة ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص؛ وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ
رﻣﺰﻳﺔ اﻷﺻﻮات").(6
ﺛﺎﻧﻴﺎ /اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ:
 -1وﻇﺎﺋﻒ اﻷﻋﻀﺎء :ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺼﻮت وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وأﻋﻀﺎء اﻟﻜﻼم ،وﺗﺘﺒﻊ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺴﻴﻠﻮﺟﻴﺔ ﺗﻐﻴﺮات ﺻﻮﺗﻴﺔ ،ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺬﺑﺬب اﻟﻮﺗﺮﻳﻦ اﻟﺼﻮﺗﻴﻴﻦ ،واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﺤﺎﺻﻞ
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﻴﺔ ،وﻳﺴﻬﻞ ﺗﻤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻗﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ أو
اﻟﻜﻠﻤﺔ ،أﻣﺎ ﻣﺎ دوﻧﻬﺎ ﻓﻴﺼﻌﺐ ﺗﻤﻴﻴﺰه.
 -2ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ :ﻳﻘﻮم اﻟﻘﺼﺪ ﺑﺪور ﻣﺤﻮري ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻠﻔﻮﻇﺎت وﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺼﺮح ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪه ،ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ أن ﻧﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺢ أو اﻻﻟﺘﻮاء ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ،وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﻘﺼﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﺪور ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﻤﺮﺳِﻞ أﺛﻨﺎء ﺗﻠﻔﻈﻪ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ،و ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﺰه ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ ،ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻠﻔﻮﻇﺎﺗﻪ أم ﻟﻢ
ﻳﺮﺗﺒﻂ .واﻟﻘﺼﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ) :إﺧﺒﺎري( ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ إﻇﻬﺎر ﻣﺎ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ ،و)ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ( ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﺼﺪه.
 -3إدراك اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ :ﻳﺸﺎرك اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﻘﺼﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ،وﻓﻚ رﻣﺰﻳﺎت ﻣﻘﻮﻟﻪ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ إﺻﺪاره ،واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ اﻹﻣﻌﺎن ﻓﻴﻤﺎ وراءه ﻣﻦ
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ﻣﻘﺎﺻﺪ ،واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب ،واﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻜﻼم وﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ ،واﻟﺨﺮوج ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ،ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺪ ﺟﺎز أن
ﻳﺨﺮج اﻟﻘﻮل ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ.
4ـ -اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ :ﺗﺸﻴﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻤﻴﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﻮت اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ واﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﺸﻌﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﺮة ﺻﻮﺗﻪ ،وﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ،وﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ أﺛﺮ ﻓﻲ اﺿﻄﺮاب وﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﺼﻮت ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﺧﺘﻼﻟﻪ –
ﻛﺎﻟﺒﺤﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ -ﻣﺘﺰاﻣﻨًﺎ ﻣﻊ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻻﻛﺘﺌﺎب أو اﻟﻘﻠﻖ ،أو راﺟﻌﺎ إﻟﻰ ﺳﻮء
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺼﺮاخ ،أو إدﻣﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ...إﻟﺦ .وﻗﺪ أﺷﺎر اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ إﻟﻰ أن ﻟﻠﺘﻨﻐﻴﻢ
وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻧﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻄﻘﻬﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ
ﻧﺪاءً ،أو ﺗﻌﺠﺒﺎ ،أو ﺳﺆاﻻً ،وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ رؤﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ،وﻗﺪ أﺧﻀﻊ ﻫﺬه
اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎول وﺻﻒ اﻷﺻﻮات وﻣﺨﺎرﺟﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ إﺻﺪارﻫﺎ وﺗﺒﺎﻳﻨﺎﺗﻬﺎ،
وﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ذﻟﻚ ﻟﻮﺻﻒ ﻋﻮاﻟﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ ﻓﻲ دواﺧﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ اﻧﻔﻌﺎﻻت
ﺷﻌﻮرﻳﺔ ،ﻟﻬﺎ أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻄﻖ واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ وﻣﻘﺼﺪﻳﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ).(7
 -5اﻟﺴﻴﺎق واﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻜﻼﻣﻲ :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ أﻧﺼﺎرﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮب اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻠﻐﻮي ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮزع اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،وﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺎدى ﺑﻬﺎ أﻓﺮاد اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎورﻳﺔ واﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺎن
اﻟﻠﻐﻮي ،ودراﺳﺔ اﻟﺼﻼت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ذات اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ واﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ .وإن ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺪﻻﻟﺔ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮزﻳﻊ؛ ﻟﻪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت داﺧﻠﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﺳﻤﺎت ﺗﻘﺒﻞ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ) ،(8وﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺎدة دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ.
 -6اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ :ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺠﺴﻢ وﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ ﺗُﻌﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻟﻔﻈﻴﺔ Non- Verbal

 ،Expressionsوﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﺎت اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ وﻣﻨﺎﻇﺮة ﻟﻪ ﻓﻲ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺪﻻﻟﻲ ،وﺗﻘﻮم ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﺘﻜﺮار  Repetitionوﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ،أو ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ
اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ  Contradictionوإﻧﻜﺎر اﻟﻤﻠﻔﻮﻇﺎت ،وﻗﺪ ﺗﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال Substitution
وإدﺧﺎل رﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  Accentuationواﻹﺛﺒﺎت،
وﺗﺆدي دور اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  Supplementation /Modificationﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت
اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ،ﻛﻤﺎ ﺗُﺴﻬﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  Regulationواﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ).(9
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وﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒ ﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ /ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ واﻟﺪﻻﻟﺔ:
ﻟﻠﺘﻨﻐﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺪﻻﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﺑﺪور ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن دور
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ،واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ دﻻﻻﺗﻬﺎ؛ ﻓﻜﻠﻤﺔ )ﻧﻌﻢ( أو )ﻻ( أو )اﻟﻠﻪ( ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ
ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺗﻨﻐﻴﻤﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم أو اﻹﺛﺒﺎت أو اﻟﻨﻔﻲ أو اﻻﺳﺘﻨﻜﺎر أو
اﻟﺘﻌﺠﺐ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ .واﻟﺠﻤﻞ ﻗﺪ ﻻ
ﺗﺘﻌﺮض ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺺ أو ﺗﺒﺪﻳﻞ أو ﺗﺤﻮﻳﺮ ،إﻧﻤﺎ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻛﺎﺋﻦ ﻓﻲ
ﺗﻨﻐﻴﻢ اﻷﺻﻮات وﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ وﺣﺮﻛﺎت اﻟﺠﺴﻢ ،اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ) ،(10واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻟﻪ دور
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻻﻟﻲ.
أوﻻ /ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ:
"اﻟﻤﻘْﻮﻟَﺔ ) (Categorizationﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻜﻮن إﻣﺎ ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ ﺗُﺠﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌﺠﻢ ،وﻫﻲ
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أدﻟﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ذات ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت ﺻﻮﺗﻴﺔ وأﺑﻨﻴﺔ ﺻﺮﻓﻴﺔ ودﻻﻻت ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ أو اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﻮﻻت ﻋﺎﻣﺔ ،وإﻣﺎ ﻧﺤﻮﻳﺔ ﺗُﺠﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺮدات أﻳﻀﺎ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ذرات
ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ؛ أي ﺗﺠﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﻨﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ،ﻟﻬﺎ وﻇﺎﺋﻒ وﻣﻮاﻗﻊ وﺣﺎﻻت إﻋﺮاﺑﻴﺔ،
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ أو ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻻت") ،(11واﻟﻤﺆدى اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﺬي
ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
 -1اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻈﺎﻫﺮي واﻹﺷﺎري ﻟﻠﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ:
ﻟﻌﻞ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻫﻮ أول ﻣﻦ أﺷﺎر إﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ورﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻜﻼﻣﻲ ،وﻋﻠﻰ ﺿﻮء دراﺳﺔ
ﻟﻪ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺷﺎري ﻟﻬﺎ؛ ﻓﻔﻲ ﺟﻤﻠﺔ )ﻣﺎ أﺗﺎك رﺟﻞ(
ﻋﺒﺮت اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻨﺤﻮي ﻋﻦ اﻟﻌﺪد واﻟﺠﻨﺲ ،وﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺪﻻﻟﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ
وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﻨﻄﻖ ،وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺼﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ واﺿﺤﺎ ﻟﺪى اﻟﺴﺎﻣﻊ ،ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﻘﺎم "ﻳﻘﻮل اﻟﺮﺟﻞ أﺗﺎﻧﻲ اﻟﺮﺟﻞُ ،ﻳﺮﻳﺪ واﺣﺪا ﻓﻲ اﻟﻌﺪد ﻻ اﺛﻨﻴﻦ ﻓﻴﻘﺎل :ﻣﺎ أﺗﺎك اﻟﺮﺟﻞ ،أي أﺗﺎك
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ") .(12ﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻟﻸﻧﻤﺎط اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ،
وﻳﻀﺮب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺜﻼً ﻗﻮل ﺟﺮﻳﺮ:
أﻟَﻮﻣﺎ ﻻ أﺑﺎ ﻟﻚ واﻏﺘﺮاﺑﺎ.
أَﻋﺒﺪا ﺣﻞﱠ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﻰ ﻏﺮﻳﺒﺎ
ﻓﻘﺪ رأى ﻓﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮي ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﻴﻦ دﻻﻟﻴﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﻓﻲ ذﻟﻚ" :وأﻣﺎ
ﻋﺒﺪا ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ :إن ﺷﺌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺪاء ،وإن ﺷﺌﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ :أﺗﻔﺨﺮ ﻋﺒﺪا ،ﺛﻢ ﺣﺬف
اﻟﻔﻌﻞ") ،(13وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ،وﻳﺜﺒﺖ ﺗﻨﻈﻴﺮﻧﺎ ﺑﺄن ﻟﻬﺎ ﺑﻨﺎءً
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ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ وإﺷﺎرﻳﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻄﺤﻲ  Surface Structureواﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻌﻤﻴﻖ .Deep Structure
 -2ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﻤﻞ:
ﻳﺤﺪد اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻣﻮاﻗﻊ اﻷﻟﻔﺎظ ،وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﻨﺤﻮي ،وﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ
اﻟﻤﺤﺬوف ﻣﻨﻬﺎ .وﻻﺑﻦ ﺟﻨﻲ إﺷﺎرات ﻧﺎﺑﻬﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،واﻋﺘﺒﺎره ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﻜﺸﻒ
ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺬوف ،اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺻﻐﺎء واﻟﻤﻘﺎم وﻣﺪود اﻷﺻﻮات .وﻗﺪ ﻋﺮض اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻫﺬا
اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﺼﻔﺔ؛ ﺣﻴﺚ أﺷﺎر" :وﻗﺪ ﺣﺬِﻓَﺖ اﻟﺼﻔﺔ ودﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وذﻟﻚ
ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻜﺎه ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ :ﺳِﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻴﻞ ،وﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪون :ﻟﻴﻞ ﻃﻮﻳﻞ .وﻛﺄن ﻫﺬا إﻧﻤﺎ
ﺣﺬِﻓﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻔﺔ ﻟِﻤﺎ دل ﻣﻦ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ .وذﻟﻚ أﻧﻚ ﺗﺤﺲ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺢ واﻟﺘﻄﺮﻳﺢ واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم ﻗﻮﻟﻪ :ﻃﻮﻳﻞ أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ") ،(14ﻓﻔﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ دلّ
اﺑﻦ ﺟﻨﻲ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺣﺬف ﻟﺠﺰء ﻣﻨﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﻟﻪ اﻟﺘﻔﺎﺗﺔ ﻳﻘﻈﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد؛ ﺑﺄن ﺟﻌﻞ اﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻜﻼم إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺤﺬوف ﻓﻴﻬﺎ؛ ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﻣﺜﺎﻻً؛ وﻫﻮ" :ﻛﺎن واﻟﻠﻪ
رﺟﻼً! ﻓﺘﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﻠﻔﻆ ﺑـ )اﻟﻠﻪ( ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ،وﺗﺘﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﻄﻴﻂ اﻟﻼم وإﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮت ﺑﻬﺎ
)وﻋﻠﻴﻬﺎ( أي رﺟﻼً ﻓﺎﺿﻼً أو ﺷﺠﺎﻋﺎ أو ﻛﺮﻳﻤﺎ أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ .وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮل :ﺳﺄﻟﻨﺎه ﻓﻮﺟﺪﻧﺎه إﻧﺴﺎﻧًﺎ!
وﺗﻤﻜﻦ اﻟﺼﻮت ﺑﺈﻧﺴﺎن وﺗﻔﺨﻤﻪ ،ﻓﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ وﺻﻔﻪ ﺑﻘﻮﻟﻚ :إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﺳﻤﺤﺎ أو ﺟﻮادا أو ﻧﺤﻮ
ذﻟﻚ .وﻛﺬﻟﻚ إن ذﻣﻤﺘﻪ ووﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﻀﻴﻖ ﻗﻠﺖ :ﺳﺄﻟﻨﺎه وﻛﺎن إﻧﺴﺎﻧًﺎ! وﺗﺰوي وﺟﻬﻚ وﺗﻘﻄّﺒﻪ ،ﻓﻴﻐﻨﻲ
ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻚ :إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻟﺌﻴﻤﺎ أو ﻟِﺤﺰا أو ﻣﺒﺨﻼ أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ").(15
ﻓﻌﻤﻠﻴﺘﺎ ﻣﺪ اﻟﻜﻼم أو اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺘﺨﺬان ﻣﻨﺤﻰ ﺗﻨﻐﻴﻤﻴﺎ ﺧﺎﺻﺎ ،ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ،وﻟﻜﻨﻬﺎ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻄﻖ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
ﺳﻴﺎق اﻟﺤﺎل واﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻜﻼﻣﻲ ،وﻳﻀﺮب ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن ﻣﺜﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻐﻴﻢ ﺑﺠﻤﻠﺔ
)أوﻟﺌﻚ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻮن( ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن )أوﻟﺌﻚ اﻟﺮﺟﺎل( إﻣﺎ ﻋﻨﺼﺮا واﺣﺪا ﻣﺒﺘﺪأ )ﻣﺒﺪل ﻣﻨﻪ وﺑﺪل(،
و)اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻮن( ﺧﺒﺮه ،ﻓﺈذا وﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ )أوﻟﺌﻚ( ﺑﻤﻔﺮدﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺘﺪأ و)اﻟﺮﺟﺎل( ﺧﺒﺮا و)اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻮن(
ﻧﻌﺘًﺎ ،وﻣﺎ أﺣﺪث ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﻋﺮاب واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ إﻻ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ).(16
 -3اﻟﺮﻣﺰ إﻟﻰ اﻷدوات اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺬوﻓﺔ:
ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﺎﺻﻼً ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻟﻸﺳﻠﻮب اﻟﻨﺤﻮي ،اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺠﺮدا ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ اﻷدوات اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﻴﺔ؛ ﻓﻴﺮﻛّﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺤﻮي دون ﻏﻴﺮه ،ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻤﻪ
وﻻ ﺗﺮاه) :أﻧﺖ زﻳﺪ( ﻓﻬﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ إن ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻌﺠﺐ أو ﺗﺴﺘﻔﻬﻢ أو ﺗﺴﺘﺨﺒﺮ .واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم
اﻷدوات اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ إن ﺳﻘﻄﺖ ﺳﻬﻮا أو ﺣﺬِﻓَﺖ ﻋﻤﺪا ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ
واﻟﻨﺒﺮ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ؛ ﻓﻤﺜﻼً ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ )ﺳﺎﻓﺮ اﻟﺮﺟﻞ إﻟﻰ ﻣﻜﺔ اﻟﺒﺎرﺣﺔ( ﻳﻈﻦ
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وﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒ ﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ

اﻟﻘﺎرئ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺳﻠﻮب ﺧﺒﺮي ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﻴﺰ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻐﻴﻤﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻐﻤﺔ
ﻫﺎﺑﻄﺔ ﺛﻢ ﺻﻌﺪت دﻟﺖ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻲ؛ ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ أداة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺤﺬوﻓﺔ،
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺤﺪد ﻧﻮﻋﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﻨﺒﻮرة ،ﺣﻴﺚ ﺗُﺴﺘﻔﻬﻢ
ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؛ وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﻨﺒﻮرة ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ
ﺳﺎﻓﺮ= اﻟﺤﺪث
اﻟﺮﺟﻞ= اﻟﻔﺎﻋﻞ
ﻣﻜﺔ= اﻟﻤﻜﺎن
اﻟﺒﺎرﺣﺔ= اﻟﺰﻣﺎن

أداة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﻤﺤﺬوﻓﺔ
ﻣﺎذا
ﻣﻦ
أﻳﻦ
ﻣﺘﻰ

اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻠﺘﻨﻐﻴﻢ
ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﺠﻤﻠﺔ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻈﺮف اﻟﺰﻣﺎﻧﻲ

 -4اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ:
ﺗﺪل اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﻓﻖ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﻨﻄﻘﻲ ﻋﻠﻰ دﻻﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻼ ﻧﻜﺎد ﻧﻤﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻻ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻐﻴﻤﻬﺎ ،ﻓﻨﻔﺮق ﺑﻴﻦ )اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ أو اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ( ،و)اﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻳﺔ أو اﻟﺘﺮﻏﻴﺒﻴﺔ(،
و)اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ أو اﻟﻤﻨﻔﻴﺔ(...إﻟﻰ آﺧﺮه ،وﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻨﻐﻴﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺨﺮج ﺑﺪﻻﻻت
أﺧﺮى؛ ﻓﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ دﻻﻻﺗﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻲ ،ﻣﻊ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق اﻟﻨﻐﻤﺔ
ﻣﻦ ﻫﺒﻮط إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻮد ﻣﺪ ﻷﺻﻮات اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺳﻴﺪل
اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺠﺐ ،أﻣﺎ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ ﻓﺘﻨﻄﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎوٍ أو ﻋﺎل إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ،ﺛﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﺑﺎﻟﻬﺒﻮط .وأﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣﻨﺒﻮرة ﻣﻊ اﺳﺘﻮاء ﺗﻨﻐﻴﻤﻬﺎ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ.
ﻓﻤﻮﺿﻮع اﺷﺘﻘﺎق اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ﻳﻌﺘﻤﺪ – ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول  -ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ،واﺗﺠﺎه
اﻟﻨﻔﺲ ،وﺣﺮﻛﺎت اﻻرﺗﻔﺎع واﻟﻬﺒﻮط واﻻﺳﺘﻮاء.
 -5أداء دور ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ:
اﺗﺠﺎه اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻌﻮد واﻟﻬﺒﻮط واﻻﺳﺘﻮاء -ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ -ﻳﺪل ﻋﻠﻰ دﻻﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
وﻗﺪ ﻳﻘﻊ اﻟﻠﺒﺲ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ دﻻﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻞ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮدة ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ؛ ﻓﺈذا ﺗﺼﻮرﻧﺎ ﻣﻮﻗﻔًﺎ
ﻛﻼﻣﻴﺎ داﺋﺮا ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺳﻞ وﻣﺘﻠﻖ ،ورد اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷول" :ﻻ ﺟﺰﻳﺖ ﺧﻴﺮا" ،ﺳﻴﻠﺘﺒﺲ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮف اﻷول؛ وذﻟﻚ إن ﻛﺎن اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة
ﺑﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ) ،(،وذﻟﻚ ﺑﻴﻦ اﻷداة )ﻻ( واﻟﺠﻤﻠﺔ )ﺟﺰﻳﺖ( ،وﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﺆول اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮف اﻷول .أﻣﺎ إن وﺿِﻌﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻓﺴﺘﻜﻮن )ﻻ( ﻧﺎﻓﻴﺔ ﻷﻣﺮ ﻣﺴﺒﻮق ،واﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ،ﻓﺘﻜﻮن ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻪ ﻻ ﻋﻠﻴﻪ ،وﺷﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ! وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎه – أﻳﻀﺎ -
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ )ﻻ ﺑﺎرك اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻚ(.
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اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ

أﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﻨﻄﻮق ﻓﺴﻴﺪلّ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻋﻠﻰ أداة اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﻤﺤﺬوﻓﺔ ،وﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻮاﺿﻊ
اﻟﻮﺻﻞ واﻟﻔﺼﻞ ،وﻳﺤﺪد ﻣﻮاﻃﻦ وﻗﻒ اﻟﻜﻼم أو اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ،وﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻪ ﻳﺪرك اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ إن اﻧﺘﻬﻰ
اﻟﻜﻼم ،أو ﺳﻴﺴﺘﻜﻤﻞ .أﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻐﻨَﻰ ﻋﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أداة
ﻣﺎﺋﺰة ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻦ اﻟﻠﺒﺲ ﻓﻲ إدراك اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻃﺮاد ذﻛﺮ اﻷدﻟﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪه
وﻧﻘﺼﺪه .ووﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ؛ ﺗﺘﻌﺪد ﻛﺬﻟﻚ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت
اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻓﺤﺮﻛﺎت اﻟﺼﻌﻮد أو اﻟﻬﺒﻮط أو اﻻﺳﺘﻮاء أو اﻟﺘﺬﺑﺬب ﻟﻬﺎ أﺛﺮﻫﺎ اﻟﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺪد اﻷﺑﻨﻴﺔ
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﺎ ،وﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ دور اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻠﻐﺔ،
ﻓﺎﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻴﺔ راﺟﺤﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪد اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت،
وﻳﺘﺠﻠﻰ دوره اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ أﻧﻤﺎط اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وأﻏﺮاﺿﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ /ﻣﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ:
اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﻲء؛ أي ﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﺴﺘﻘﻴﻢ ،واﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ،
ﻓﻤﻮاﺟﻪ اﻟﺸﻲء ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ،ﻗﺎل اﺑﻦ ﻓﺎرس )ت395ﻫـ(" ،اﻟﻮاو واﻟﺠﻴﻢ واﻟﻬﺎء :أﺻﻞ واﺣﺪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺸﻲء  ،...ووﺟﻬﺖ اﻟﺸﻲء :ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ  ،(17)...وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺣﺘﻰ
ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻪ وﺟﻪ ﺣﺴﻦ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ورواﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ،ﻓﺎﻟﻤﻮﺟﻪ ﻳﻘﻠّﺐ اﻟﻨﺺ
اﻟﺬي أﻣﺎﻣﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ .وﻧﻘﺼﺪ ﺑﻤﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻣﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ دﻻﻻت ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺿﻮاﺑﻂ
اﻟﻠﻐﺔ ،واﺳﺘﻨﻄﺎق ﻣﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻜﻼﻣﻲ ﻟﺪى ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ
ﻟﺴﻨﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ،وﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻴﻠﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وإن اﺳﺘﺼﻌﺐ إدراك اﻟﻤﻨﺤﻰ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ،وﺣﺎر اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﺈدراك ﻣﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﻷداء  -ﻳﺼﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﻌﺮف واﻟﺤﺪس اﻟﻠﻐﻮي ﻟﺪى أﺑﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ.
وإن ﻟﻤﺪ اﻟﺼﻮت وﺗﻄﻮﻳﻠﻪ دورا ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ،وﻗﺪ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﺴﺎرﻫﺎ
إﻟﻰ وﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑـ" :أن رﺟﻼً ﺿﺮب اﺑﻨًﺎ ﻟﻪ،
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ أﻣﻪ :ﻻ ﺗﻀﺮﺑﻪ ،ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﺑﻨﻚ ،ﻓﻴﺮاﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻓﻘﺎل :ﻫﺬا اﺑﻨﻲ ﻋﻨﺪي ،وﻫﺬه أﻣﻪ
ﺗﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻲ .ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻟﻤﺮأة :ﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮه ،وإﻧﻤﺎ أﺧﺬ ﻳﻀﺮب اﺑﻨﻪ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ :ﻻ
ﺗﻀﺮﺑﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﺑﻨﻚ .ﻓﻘﺪ ﻣﺪت ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻨﻮن ﺟﺪا ،ﻓﻘﺎل اﻟﺮﺟﻞ :واﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻄﻮﻳﻞ
اﻟﻄﻮﻳﻞ ،واﻷﻣﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻸﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﺑﻬﻤﺎ ،أو ﺗﻔﺎوﺗﻬﻤﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻟﻠﻐﺮض ﻣﻮﺿﺤﺎ ،وإﻟﻴﻪ ﺑﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻣﻔﻀِﻴﺎ") ،(18ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺔ )اﺑﻨﻚ( دون ﻣﺪ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻔﻴﺪ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﺑﻨﻪ ﻓﻌﻼً ،أﻣﺎ إذا
ﻣﺪت اﻟﻨﻮن؛ ﻓﺈن اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺳﺘﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺠﺐ أو اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻻﺳﺘﻨﻜﺎري؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ وﻫﻮ
اﺑﻨﻪ؟! وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻮم واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ.
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وﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒ ﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ

ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﻮﻻت ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،ﻓﻘﺪ ﻧﺠﺪ أن اﻟﺠﻤﻠﺔ
اﻟﻮاﺣﺪة ﺗُﻨﻄَﻖ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ درﺟﺔ ﺗﻨﻐﻴﻤﻴﺔ وﺑﺪﻻﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻀﺎف أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
ﻓﻴﻐﻴﺮ ﻣﺴﺎر دﻻﻟﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮي ،وﺗﺒﺪو ﻫﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺟﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ وﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ واﻟﺠﻤﻞ اﻟﻤﻨﻔﻴﺔ ،وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻏﺮاء واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ واﻟﺘﺨﺼﻴﺺ؛ وﻣﻦ أﺑﺮز دﻻﻻت
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ:
 -1أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ :اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻮات ﺗﺸﺒﻪ  -إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ  -ﻣﺎ ﺳﻨﺬﻛﺮه ﻓﻲ دﻻﻟﺔ
اﻻﻋﺘﺮاض ،وﻟﻜﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻻ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ،وﻫﻲ ﺗﺸﺒﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮ
واﻟﺤﺪة ﻟﻺﻧﺒﺎء ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ،وﻫﻮ ﺧﻄﺎب ﻣﻮﺟﻪ ﻣﻦ ذات أﻋﻠﻰ إﻟﻰ أدﻧﻰ؛ ﻛﺨﻄﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻠﻤﺮؤوس ،واﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ .أﻣﺎ اﻷﻣﺮ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺬات اﻷدﻧﻰ إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ  -ﻛﺨﻄﺎب اﻟﻌﺒﺪ
ﻟﺮﺑﻪ  -ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻤﻰ دﻋﺎء؛ ﻧﺤﻮ) :رﺑﻲ اﻏﻔﺮ ﻟﻲ وارﺣﻤﻨﻲ( ،ودرﺟﺘﻪ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،وﻓﻴﻬﺎ
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻞ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أو اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ذات ﻣﻮازﻳﺔ ﻷﺧﺮى
ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺗﺮاب  -ﻓﺈن اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـﻤﻔﻬﻮم
)اﻻﻟﺘﻤﺎس( ؛ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎه ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ ﻧﺪرك ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺘﺤﺎورﻳﻦ.
 -2أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم :ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺰودا ﺑﺎﻷداة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ أو ﻣﺠﺮدا ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻴﺴﻬﻢ
اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ دﻻﻟﺘﻪ ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻷﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻲ ﻣﺘﺼﺪرا ﺑﺄداة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﻐﻤﺔ
ﺻﺎﻋﺪة ﺛﻢ ﻫﺎﺑﻄﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أداة اﺳﺘﻔﺘﺎح اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻜﻼم؛
ﻧﺤﻮ) :ﻫﻞ ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ؟( ،ﻓﺈن ﻋﻠﻮ اﻟﺼﻮت ﺳﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ )ﻫﻞ( ،وﻳﺴﺘﻤﺮ ﺻﻌﻮدا إﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ
)ﻓﻌﻠﺖ( ،وﻫﺬا اﻟﺼﻌﻮد ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻨﺤﻮي ،ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﺗﺮﻛﻴﺰا
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪث اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ ،ﺛﻢ ﻳﻬﺒﻂ اﻟﺼﻮت اﻧﺘﻬﺎءً ﺑﻜﻠﻤﺔ )ذﻟﻚ( .وأﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺠﺮدا
ﻣﻦ اﻷداة؛ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻨﺎ) :ﻓﻌﻠﺖَ ذﻟﻚ ﻋﻤﺪا أم ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪ(  -ﻓﺈن اﺗﺠﺎه اﻟﻨﻐﻤﺔ ﺳﻴﺒﺪأ
ﻫﺎﺑﻄﺎ وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺻﻌﻮدا؛ ﻟﻴﻈﻬﺮ أن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﻃﺮح ﺳﺆال واﻧﺘﻈﺎر إﺟﺎﺑﺔ ،ﻓﺎﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﻬﺬه اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻫﻮ اﻟﻨﻐﻢ اﻟﺼﺎﻋﺪ ،اﻟﺬي ﻳﺨﺮج اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺰ اﻹﺧﺒﺎر إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم؛ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻨﺎ) :ﻫﻞ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ؟( ،ﻓﻬﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻻ ﻳﺴﺄل اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻳﺠﻬﻠﻪ ،ﺑﻞ ﺗﺨﺮج
إ ﻟﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ،ﻓﺘﺘﺨﺬ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺗﻨﻐﻴﻤﺎ ﻫﺎﺑﻄﺎ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن
اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ.
 -3أﺳﻠﻮب اﻟﻨﻬﻲ :أﺳﻠﻮب اﻟﻨﻬﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ،وﻟﻪ درﺟﺔ ﺗﻨﻐﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
درﺟﺎت ﺳﻮاﺑﻘﻪ ،ﻓﺎﻟﻨﻬﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ أو أﺳﻠﻮب ﻏﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ،واﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﻣﺰاوﻟﺘﻪ أو ﺗﻜﺮاره ،وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻃﺎﻗﺔ ﻓﻲ إﺧﺮاج اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺪث ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺒﺪأ
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اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﻨﻬﻲ ﺑﻄﺒﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﻳ ﻨﺘﻬﻲ ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻮ ﻧﻔﺴﻬﺎ؛ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻨﻬﻲ )ﻻ ﺗﻌﺺ اﻟﻠﻪ( ،و)ﻻ
ﺗﻬﻤﻞ دروﺳﻚ(.
 -4أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء :ﺗُﺴﺘﻬﻞ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻨﺪاء ﺑﺄداة أو اﺳﻢ؛ ﻣﺜﻞ) :ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ( ،أو )ﻣﺤﻤﺪ( ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺠﺮدة ﻣﻦ أداة اﻟﻨﺪاء ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺆدﻳﺔ ﻟﻬﺎ؛ ﻧﺤﻮ :اﻟﺸﺪة
واﻻﻣﺘﺪاد واﻟﻄﻮل واﻟﺤﺪة واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﺟﻤﻠﺔ )ﻳﺎ رﺟﻞ ﺗُﺐ إﻟﻰ اﻟﻠﻪ( ﻧﺘﺼﻮر ﺟﺰأﻳﻦ
ﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻨﺪاء؛ أﺣﺪﻫﻤﺎ :اﻟﺼﺪر )ﻳﺎ رﺟﻞ( وﻧﻐﻤﺘﻪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻪ ،اﻟﺬي
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ )ﺗُﺐ إﻟﻰ اﻟﻠﻪ(.
 -5أﺳﻠﻮب اﻻﻋﺘﺮاض :ﻓﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ،ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃِﺐ
اﻟﻤﺘﻜﻠﱢﻢ ،ﻓﻴﺤﺎول أن ﻳﻘﺤِﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ أو اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ أو اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻳﻘﻮﻟﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺣﺪة اﻟﺼﻮت ﻷﺟﻞ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وإﻇﻬﺎر ﻣﺪى
اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ،ﻟﻴﻘﺮ ﺑﻪ.
 -6أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺠﺐ :اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻟﻪ ﺻﻴﻎ ﻛﺜﻴﺮة؛ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻤﺎﻋﻲ أو ﻗﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺴﻤﺎﻋﻲ ﻧﺤﻮ
ﻗﻮﻟﻨﺎ) :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ!( أو )ﻟﻠﻪ دره ﻓﺎرﺳﺎ( ،وأﻣﺎ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺘﻴﻦ –وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻌﺮف
اﻟﻨّﺤﻮي) -ﻣﺎ أَﻓْﻌﻞ( و)أَﻓْﻌِﻞ ﺑﻪ( ،وﻓﻴﻬﻤﺎ ﻧﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﺎل اﻟﺸﻲء أو ﻗﺒﺤﻪ أو ﺿﺨﺎﻣﺘﻪ أو
ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ؛ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﻮﻟﻨﺎ) :ﻣﺎ أﺟﻤﻞ اﻟﺴﻤﺎء!( أو )أَﻋﻈِﻢ
ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔ( ،وﻫﻨﺎك ﺷﺮوط ﺗﺤﻜﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺠﺐ  -وﻻ ﻳﺴﻊ اﻟﻤﻘﺎم ﻟﺬﻛﺮﻫﺎ  -وأﺳﻠﻮب
اﻟﺘﻌﺠﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻈﺎم أو اﻻﺳﺘﻐﺮاب أو اﻟﺪﻫﺸﺔ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎدر
اﻟﺤﺪوث ،أو ﻳﻜﻮن ﺗﻌﺠﺒﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﻣﺎ ،ﻗﺪ ﺧُﻔِﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ .وﺗﻨﻐﻴﻢ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺠﺒﻲ ﻳﺸﺎﺑﻪ
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق اﻟﺼﻮت واﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪأ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﺎﻟﻴﺎ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﺘﻤﺎﻳﺰ
ﻋﻨﻪ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻤﺪود اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﻖ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮات ،ﻓﺄﺳﻠﻮب )ﻣﺎ أﺟﻤﻞ اﻟﺴﻤﺎء!( ﻧﺠﺪ
اﻹﻃﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮت اﻟﻤﺪ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻲ )ﻣﺎ( ،و)اﻟﺴﻤﺎء( ،وﻫﺬه اﻟﻤﺪود
ﺗﻨﻘﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑﻄﻮل ﺳﻌﺘﻬﺎ وﺗﺬﺑﺬﺑﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﻤﺘﻌﺠﺐ ﻳﺴﺘﺼﺤﺐ ﺗﻨﻐﻴﻤﺎ
ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﻟﻴﻮﺣﻲ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺪﻫﺸﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮﺗﻪ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس /اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ:
اﻟﻠﻐﺔ أﺑﺮز ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،وﻫﻲ وﻋﺎء اﻟﻔﻜﺮ وﻣﻨﻄﻖ اﻟﻘﻠﺐ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ أﻓﻜﺎره وﻣﺸﺎﻋﺮه ،وإن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻼم اﻹﻧﺴﺎن وردود أﻓﻌﺎﻟﻪ وأﻗﻮاﻟﻪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎن  -ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ  -اﻷول :ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻀﻮي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺣﺮﻛﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻄﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ  ،Articulatory Movementsواﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻔﺴﻲ
وﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ  .(19)Auditory Impressionوﺑﺎﻷﺧﺬ
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وﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒ ﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ

ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﻔﺴﻴﺔ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻤﺮء ﺗﻨﺴﺎق أﻓﻜﺎره وﻣﺸﺎﻋﺮه ﻓﻲ ﻗﻮاﻟﺐ ﻟﻔﻈﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ذات ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮ
وﻗﻄﻌﻲ ،أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻇﻨّﻲ ،واﻷﺻﻮات واﻟﻤﻔﺮدات واﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ رﻣﺰﻳﺎت ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﺘﺮﺟﻢ
ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﻦ ،وﺗﻨﺴﺎب ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻄﻮﻗﺎت ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ .وإن ﻟﻠﺼﻮت
ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺘﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻓﺘﺘﻔﺎﻋﻞ ﻟﺘٌﻠﻘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﺧﺎﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ واﻟﻤﺴﺘﻤﻊ،
ﻓﺎﻟﺼﻮت ﻛﻤﺎ ﻋﺮف ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻮلَ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺎ ﻣﻦ
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ ،ﻟﻤﺎ ﻳﺪور ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ واﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ وﺟﺪﻧﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻗﺎﺻﺮا ﻋﻠﻰ رﻣﺰﻳﺔ اﻟﻘﻮل ﻛﻤﺎدة أوﻟﻰ ﻟﻠﻐﺔ ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﺠﺪي
ﻧﻔﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ،وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ أﻏﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ودراﺳﺔ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺻﺪار )اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ(،
واﻻﻧﺘﻘﺎل )اﻟﻮﺳﻴﻂ( ،واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل )اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ(.
واﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﺪ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ذات ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ،وﻫﺬا اﻻﻧﺴﻴﺎق اﻟﻤﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻪ
ﻣﻌﻨﻰ ،ﻧﺴﺘﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺎت اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮة وﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻷﺻﻮات ،ووﻗﻒ ﻳﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ اﻟﺼﻮاﻣﺖ ،وﻣﺪ ﺗﺤﺪده اﻟﺼﻮاﺋﺖ ،وﻣﺎ ﻳﺴﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﺎت ﻣﻦ ﻧﺒﺮ وﺗﻨﻐﻴﻢ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﺎل واﻟﻤﻘﺎم .وإﻧﻨﺎ ﻟﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪود اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ؛ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ )اﻟﻨﺪاء ،واﻟﻨﻬﻲ ،واﻷﻣﺮ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ( ،أﻣﺎ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﻬﺎﺑﻂ ﻓﻴﺪﺧﻞ اﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ )اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،واﻹﺛﺒﺎت ،وﻏﻴﺮﻫﺎ(.
إن اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ أداة ﺗُﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺎب اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ،ﻓﻨﺼﺪر أﺣﻜﺎﻣﻨﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻜﻼم ،ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﺸﻔﺎف ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ،إن
ﻛﺎن ﻓَﺮﺣﺎ أو ﻏﺎﺿﺒﺎ أو ﻣﺘﻌﺠﺒﺎ...إﻟﺦ ،وﻫﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ أدﺧﻞ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ وﻣﻘﺼﺪﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧَﺼِﻒ ﻣﻦ ﺗﻤﺘﺎز ﻧﻐﻤﺔ
ﺻﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ أو اﻟﻐﺎﺿﺐ ،وﻣﻦ ﺗﻤﺘﺎز ﻧﻐﻤﺔ ﺻﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻬﺎﺑﻄﺔ ﻧﻨﻌﺘﻪ
ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘّﺰن واﻟﻬﺎدئ .وﻟﻮ ﺗﺼﻮرﻧﺎ ﻣﻮﻗﻔًﺎ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺎ داﺋﺮا ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺳﻞ وﻣﺘﻠﻖ ،وﻃﺮح اﻷول
ﺳﺆاﻻً ﻣﺎ ،وأﺟﺎﺑﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻜﻠﻤﺔ )ﻧﻌﻢ( ﻣﻔﺮدة أو ﻣﻜﺮرة أو ﻣﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺟﻤﻠﺔ؛ ﻓﺈن ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺗﻨﻐﻴﻤﻪ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﺮف اﻷول ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﺑﻴﺎن اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻔﻪ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﺗﻨﻐﻴﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ ذاﺗﻬﺎ؛
وﻫﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
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اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي

ﺷﻜﻞ اﻟﻨﻐﻤﺔ

ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ إﻟﻰ ﻫﺎﺑﻄﺔ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ :أواﻓﻖ.

ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ

ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻤﺮار :أﻧﺎ
ﻣﻨﺼﺖٌ ﻟﻚ.

ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ

اﺣﺘﻤﺎل :ﻣﻤﻜﻦ أن
ﻳﻜﻮن.

اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻣﻮاﻓﻖ

ﻣﺮﻛّﺰ

ﻏﻴﺮ واﺛﻖ

ﺻﺎﻋﺪة

اﻟﺘﺄﻛﺪ :ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ،
ﺗﻤﺎﻣﺎ.

ﻣﺘﺄﻛﺪ ،واﺛﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ
أو ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ

ﻫﺎﺑﻄﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﻋﺪة

اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم :أَﻋِﺪ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻪ.

ﻣﺘﺴﺎﺋﻞ ،ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺜﺒﺖ،
ﻣﺴﺘﻨﻜﺮ

ﻫﺎﺑﻄﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﻋﺪة
ﺟﺪا

اﻟﺘﻌﺠﺐ :أﺳﺘﻐﺮب ﻣﻦ
ذﻟﻚ!

ﻣﻨﺪﻫﺶ ،ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﻨﻊ

ﻋﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﻋﺪة
ﺟﺪا

اﻟﻐﻀﺐ :ﻟﻤﺎذا ﺗﺴﺄﻟﻨﻲ؟

ﻏﻀﺒﺎن

ﻫﺎﺑﻄﺔ ﻓﺼﺎﻋﺪة
ﻓﻬﺎﺑﻄﺔ ﻓﺼﺎﻋﺪة

اﻟﺘﻀﺠﺮ :ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ
ﻓﻬﻤﻚ ،أﻧﺖ ﺗﺰﻋﺠﻨﻲ.

ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ،ﻣﺘﻨﻤﺮ،
ﻣﻨﺰﻋﺞ ،ﻣﺘﻮﺗّﺮ

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ /اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻟﺸﻌﺮﻳﺔ:
ﻫﻨﺎك ﻋﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ واﻟﺪﻻﻻت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺤﻮ
واﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﻓﻜﻼﻣﻬﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻵﺧﺮ وﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ وﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
واﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،وﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺪﺑﺔ واﻟﻨﺪاء واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ،اﻟﺘﻲ ﻧﻠﺘﻤﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪرا ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ
اﻻﻧﻔﻌﺎل وﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﺼﻮﺗﻲ:
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وﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒ ﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ

 -1ﺗﻨﻐﻴﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪﺑﺔ واﻟﻨﺪاء) :اﻟﻨﺪﺑﺔ( ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺰن واﻷﺳﻰ ،وﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ وﻗﻔﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻮع ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل" :اﻋﻠﻢ
أن اﻟﻤﻨﺪوب ﻣﺪﻋﻮ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺘﻔﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن ﺷﺌﺖ أﻟﺤﻘﺖ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻻﺳﻢ اﻷﻟﻒ ،ﻷن اﻟﻨﺪﺑﺔ ﻛﺄﻧﻤﺎ
ﻳﺘﺮﻧﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ؛ وإن ﺷﺌﺖ ﻟﻢ ﺗُﻠﺤِﻖ ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗُﻠﺤِﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﺪاء") .(20ﻓﺄﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪﺑﺔ ﻧﺪاءٌ ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ
اﻟﻤﺘﻔﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻣﻨﻪ ،وﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺪود اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻟﺔ اﻟﻨﱠﻔَﺲ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ
اﻟﻨﱠﻔْﺲ ،وﻫﺬا ﻫﻮ )اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ( اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﺿﻤﻦ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺘﻐﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ" ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﻨﺪوب ﻟﻴﺲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻤﻊ اُﺣﺘﻴﺞ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻮت ،ﻓﺄﻟﺰﻣﻮا أوﻟﻪ
)ﻳﺎ( ،أو )وا( وآﺧﺮه اﻷﻟﻒ ،ﻓﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم؛ ﻷن اﻷﻟﻒ أﺑﻌﺪ ﻟﻠﺼﻮت ،وأﻣﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪ")،(21
وأﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪﺑﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أداة )وا( وأﺳﻠﻮب اﻟﻨﺪاء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام )ﻳﺎ( ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ،ﻓﺎﻷول )وا(= )و ـَ ـَ( ،واﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻳﺎ(= )ي ـَ ـَ( ،إﻻ أﻧﻬﻤﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎن
ﻓﻲ ﻃﻮل اﻟﻨﱠﻔَﺲ ،ﻓﺎﻟﻨﺪاء ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻴﺎء ﺗﻌﺪ أرق ﻣﻦ اﻟﻮاو ،اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮة ﺗُﺨﺮج ذﻟﻚ
اﻟﻨﱠﻔَﺲ ،وﺗﺨﻔﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﱠﻔْﺲ وﻃﺄة اﻟﺘﻮﺟﻊ واﻷﻟﻢ ﻟﻠﻤﻨﺪوب؛ وﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪﻫﺎ أﺑﻴﺎت اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﻒ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﻴﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﺼﻮﻣﻪ؛ ﻓﻘﺎل:
وﻣﻦ ﺑﺠﺴﻤﻲ وﺣﺎﻟﻲ ﻋِﻨﺪه ﺳﻘَﻢ).(22

واﺣﺮ ﻗﻠﺒﺎه ﻣﻤﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﺷﺒﻢ

ﻓﻔﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﺷﺤﻨﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﺴﺮ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻃﻔﻪ اﻟﺤﺎرة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ
ﻗﻠﺒﻪ اﻟﻤﻠﺘﻬﺐ ﺗﺠﺎه ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﺎرد ،وﻻ ﻳﺤﻔﻞ ﺑﻪ ،وﻻ ﻳﻘْﺒﻞُ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗﺪ أﻓﺎدت أداة )وا( ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﺪﺑﺔ
واﻟﺘﺤﺴﺮ ،وﻓﻲ ﺑﻴﺖ آﺧﺮ ﻟﻪ اﺳﺘﺨﺪم )ﻳﺎ( اﻟﻨﺪاء ،وﻫﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ )وا( اﻟﺘﻲ اﺑﺘﺪأ ﺑﻬﺎ أﺑﻴﺎﺗﻪ؛
ﻓﻘﺎل:
)(23
ﻓﻴﻚ اﻟﺨِﺼﺎم وأﻧﺖَ اﻟﺨَﺼﻢ واﻟﺤﻜَﻢ. 
ﻳﺎ أﻋﺪلَ اﻟﻨﺎس إﻻ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠَﺘﻲ
ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺎدي اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺳﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام )ﻳﺎ( اﻟﻨﺪاء ﻟﺒﻌﺪه ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ
ﻟﻪ ،ﻓﻴﻌﺎﺗﺒﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻈﻠِﻤﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،وﻳﻤﻴﻞ ﻟﺨﺼﻮﻣﻪ ،ﻓﺎﻋﺘﺒﺮه اﻟﺨﺼﻢ واﻟﻌﺪل ﻓﻲ آن واﺣﺪ ،ﻓﻬﻮ
ﺑﻬﺬا ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻦ )اﻟﻌﺪل( ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ و)اﻟﻈﻠﻢ( ﻟﻪ ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪم أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﺤﻮﻳﺔ أﺧﺮى
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻤﺄرب ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪم ﺷﺒﻪ اﻟﺠﻤﻠﺔ )ﻓﻴﻚ( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺘﺪأ )اﻟﺨﺼﻢ( ،وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﻮع
ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ ،وﺟﻤﻠﺔ )أﻧﺖ اﻟﺨﺼﻢ( داﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺼﺮ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻤﺒﺘﺪأ واﻟﺨﺒﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﺠﺘﻪ .وﻗﺪ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻓﻲ أﺑﻴﺎﺗﻪ ﺑﻴﻦ اﻷدوات واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﻨﻐﻴﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻘﻮﻟﻪ؛ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺘﺐ ﻟﺨﺼﻤﻪ وﻣﺤﺒﻮﺑﻪ؛
ﻟﻴﺴﺘﺠﺪي ﻋﻄﻔﻪ ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﻨﺪاء ﻛﺎن اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻻﺳﺘﻌﻄﺎف ﺳﻴﻒ
اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺗُﻌﺪ اﻟﻨﺪﺑﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻟﺬاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ وﺟﻌﻪ وأﻟﻤﻪ ،وأﻣﺎ اﻟﻨﺪاء ﻛﺎن ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻟﻐﻴﺮه اﻟﺬي
ﻳﺮﺟﻮ اﺳﺘﻌﻄﺎﻓﻪ ،وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮع اﻷﺳﻠﻮﺑﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻤﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻐﻴﻤﺎت ﻣﺪود اﻷدوات اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
)وا( ،و)ﻳﺎ( ،وﻗﺪ أﺑﺪع ﻓﻲ إﻇﻬﺎر ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮه ﻓﻲ ﺗﻌﺪدﻳﺘﻪ ﻟﺼﻮر اﻟﺨﻄﺎب وﺻﻴﻐﻪ.
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اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ

وﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ -اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ -ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ؛ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻨﻄﻖ
دﻻﻟﺘﻬﻤﺎ ،واﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺑﺪا )اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ( واﺿﺤﺎ
ﻓﻲ ﻣﺪود أﺳﻠﻮﺑﻲ اﻟﻨﺪﺑﺔ واﻟﻨﺪاء ،وﻫﻤﺎ ﻳﻌﺒﺮان ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻤﺎن ﺣﺰﻧﻪ ،وإﺧﻔﺎء
ﻟﻮﻋﺘﻪ ﻣﻦ ﺳﻮء ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻪ؛ ﻟﺬا ﺣﺎول اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﺪود رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ
اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي اﻋﺘﺮاه .وأﻣﺎ )اﻟﻤﻜﻮن اﻻﺗﺠﺎﻫﻲ( ﻓﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺼﻌﻮد اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮات ﻋﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺘﺎح أﺑﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام )وا( اﻟﻨﺪﺑﺔ أو )ﻳﺎ( اﻟﻨﺪاء ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺸﻄﺮ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ،ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ
إﻟﻰ ﻫﺒﻮط اﻧﺴﻴﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺼﻮت ﻓﻲ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻬﻤﺎ؛ ﺣﻴﻦ ﺧﺘﻤﻬﻤﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﺨﺒﺮي.
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺘﺎن ﺗﻠﻮﻧًﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮا ﻓﻲ ﺗﻨﻐﻴﻢ اﻷﺻﻮات ،ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻠﺖ اﻟﺸﺪة ﻓﻲ ﻧﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﺘﺂﻟﻔﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﻄﺮ اﻷول ،ﺛﻢ أُﻋﻘِﺒﺎ ﺑﻠﻴﻦ ﻣﺘﺰن ،وﺗﺮﻗﻴﻖ ﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﻨﺪوب ﻋﻠﻴﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ )اﻟﻤﻜﻮن اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ( ،اﻟﺬي ﺟﺎء ﻣﺼﺎﺣﺒﺎ )ﻟﻠﻤﻜﻮن اﻻﻣﺘﺪادي( واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺬﺑﺬﺑﺎت اﻷﺻﻮات ﻃﻮﻟﻴﺎ وﺗﺮددﻫﺎ ،وﻫﺬان اﻟﻤﻜﻮﻧﺎن ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻬﻤﺎ أي ﻧﻈﻢ ﺷﻌﺮي .وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ
أﻧﻮاع اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻄﺮﻳﻦ ،ﻧﺠﺪ ﻏﻠﺒﺔ اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺎﺋﺘﺔ واﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ
ﺻﺪر اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ،وأﻣﺎ اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ واﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻷﻗﺼﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻓﺘﻜﺜﻔﺖ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﻃﻠﻘﻨﺎ
ﻋﻠﻴﻪ )اﻟﻤﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎﺣﻲ( ،ﻛﻤﺎ أﺳﻬﻤﺖ اﻟﻤﺪود ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﺻﻞ اﻟﻨﻄﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻄﺮ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ،
ﺛﻢ ﺗﻼﻫﻤﺎ وﻗﻒ ﻋﺎرض ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮﻳﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮاﻟﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻜﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﺳﻤﻴﻨﺎه )اﻟﻤﻜﻮن اﻟﻌﺮﺿﻲ( .وﻋﻨﺪ ﻧﻄﻖ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻮ ﻧﺴﺒﻲ ﻓﻲ درﺟﺎت
أﺻﻮات اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷوﻟﻰ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ أﺳﻠﻮﺑﺎ اﻟﻨﺪﺑﺔ واﻟﻨﺪاء ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻜﺴﺎن اﻧﻔﻌﺎل اﻟﻐﻀﺐ ﺗﺠﺎه
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل )اﻟﻤﻜﻮن اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ( .ﻓﻬﺬه اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﺒﻌﺔ
اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي ﻧﺺ؛ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻤﻜﻨّﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎس درﺟﺎت
اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ،وﻧﺴﺘﻨﻄﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ،ﻓﺘﻌﻴﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ إدراك ﻣﻘﺼﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ،
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ.
وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻘﺎﺻﺪه ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ؛ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﺬي أﺳﻬﻢ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ أﺑﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﻮاﻟﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷﺟﻨﺎﺳﻬﺎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻧُﻈِﻤﺖ اﻷﺑﻴﺎت
ﻓﻲ ﺷﻄﺮﻫﺎ اﻷول ﻓﻲ ﻗﻮاﻟﺐ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻃﻠﺒﻴﺔ ،وﺻﻴﻎ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻘﻮاﻟﺐ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ،
واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻐﻴﻢ اﺗﻀﺤﺖ ﻓﻲ إﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻜﻼﻣﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ اﺳﺘﺠﺪاء
ﺗﻌﺎﻃﻒ ﺳﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻘﻘﺖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻐﻴﻢ ﺣﻴﻦ أﻇﻬﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻮاﻃﻔﻪ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ،
ورﻏﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ إﻟﻴﻪ ،وﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻐﻴﻢ ،وﻓﻲ ﺗﻨﻮﻋﻪ اﻷﺳﻠﻮﺑﻲ
وﺗﺮاوح اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺸﺎﻋﺮ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﻴﺔ ﻹﻓﻬﺎم اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،وﺣﻘﻖ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻐﻴﻢ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺘﻨﻮع  -ﻣﻦ وﻗﻒ
ووﺻﻞ وﻣﺪ  -ﺑﻴﻦ أﺟﺰاء اﻟﻜﻼم ؛ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺸﻌﺮي.
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وﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒ ﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ

 -2ﺗﻨﻐﻴﻢ أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم :ﻳﻌﺪ اﻷﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻲ أﺣﺪ أﻧﻮاع اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﺒﻲ ،وﻫﻮ
ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ :أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺘﻮﺧﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺠﻬﻠﻪ ،واﻵﺧﺮ ﻣﺠﺎزي ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻔﻬﻢ
ﻣﻨﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺄل ﻋﻨﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺠﻨﺢ إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻳﻠﺘﻤﺴﻪ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﻤﺪارﺳﺔ اﻟﻨﺺ وﺗﺄﻣﻠﻪ،
وﺳﺒﺮ ﻣﺎ وراءه ﻣﻦ أﺑﻌﺎد دﻻﻟﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺧﺮوج اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم إﻟﻰ دﻻﻻت اﺳﺘﻠﺰاﻣﻴﺔ،
ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ ،وﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال ،وﻣﻘﺎم اﻟﻤﺘﺨﺎﻃﺒﻴﻦ إن ﻛﺎن ﺗﻘﺮﻳﺮا أو
ﺗﺄﻛﻴﺪا أو إﻧﻜﺎرا أو اﺳﺘﻬﺰاءً أو ﺗﻌﺠﺒﺎ أو ﺗﻤﻨﻴﺎ أو اﺳﺘﺒﻄﺎءً  ،...وﺳﻨﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﻤﺠﺎزي ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ.
ﻓﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺣﺎﻓﻞٌ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ إﻃﺎر اﻟﺴﺆال إﻟﻰ ﻏﺮض ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮ؛ ﻛﻤﺎ أﻓﺎد اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻳﻮم ﻳﻨَﺎدِﻳﻬﻢ ﻓَﻴﻘُﻮلُ أَﻳﻦ ﺷﺮﻛَﺎﺋِﻲ اﻟﱠﺬِﻳﻦ
ﻛُﻨﺘُﻢ ﺗَﺰﻋﻤﻮن] (اﻟﻘﺼﺺ ،[62/ﻓﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ،ﻟﺬﻟﻚ اﺧﺘﻠﻒ
اﻟﻤﻔﺴﺮون ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ،وﻣﺮﺟﻊ اﻻﺧﺘﻼف ﻫﻮ ﺗﻌﺪد اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺤﺪد ﺑﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻨﻐﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت واﻟﺴﻜﻨﺎت واﻟﻤﺪود .وﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻶﻳﺔ أن
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم أﻓﺎد ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻬﻜﻢ واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة ﻟﻸﺻﻨﺎم ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻀﺮ وﻻ ﺗﻨﻔﻊ،
ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ اﻟﻄﺒﺮي واﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻵﻳﺔ "أﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺰﻋﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ أﻧﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎﺋﻲ
اﻟﻴﻮم ،ﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﻻ ﻳﺤﻀﺮوﻧﻜﻢ ﻓﻴﺪﻓﻌﻮا ﻋﻨﻜﻢ ﻣﺎ أﻧﺎ ﻣﺤﻞﱞ ﺑﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب ،ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﺒﺪوﻧﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ،وﺗﺘﻮﻟّﻮﻧﻬﻢ واﻟﻮﻟﻲ ﻳﻨﺼﺮ وﻟﻴﻪ)( .(24ﻓﺎﻟﺨﻄﺎب وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻄﺒﻘﺔ ﺗﺒﺪو ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺛﻢ
( ،وﺑﻘﻴﺎس درﺟﺎت اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻫﺪ
ﺗﻬﺒﻂ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ) :
اﻟﻘﺮآﻧﻲ –وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﺮاءة -ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ اﻟﻨﻮع اﻟﺬي اﻗﺘﺮح اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻐﻴﻢ
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪأ اﻟﺼﻮت ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺛﻢ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ .وإذا ﺳﺎرت اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻮ ﺛﻢ
ﻫﺎﺑﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ واﻟﺘﻘﺮﻳﻊ ،وﺟﺮﺳﻬﺎ اﻟﻘﺮاﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ:
(؛ وﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻘﺮآﺋﻲ ﻟﻶﻳﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻮﺳﻮم ﺑﺎﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ.
)
ﻓﺎﻷداء اﻟﺠﺮﺳﻲ ﻟﻶﻳﺎت ﻟﻪ أﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻗﺮاءة ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى.
وﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﺨﺮج اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎن أﺧﺮى ،ﺗُﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﻮﻗﻒ ،وﻣﻘﺎم اﻟﻤﺘﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ،وﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ،
وﻣﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاءم ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎل وﻣﻘﺎم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻠﻐﻮي ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت
اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ.
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اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ

اﻟﺨﺎﺗﻤـــــﺔ
اﻋﺘ ﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء اﻟﻜﻼﻣﻲ اﻟﻤﻨﻄﻮق ،ووﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻗﻀﻴﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﺧﺘﻼف درﺟﺔ اﻟﺼﻮت؛ إﻧﻤﺎ ﺗﻜﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻘﻮل وﻣﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻻﻟﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ،
وإﺟﺮاء ﻣ ﻘﺎرﺑﺎت ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﻘّﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮب واﻟﻤﻨﻄﻮق ،وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺴﺎره ﺑﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
وﻏﻴﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻪ ،واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ واﻟﺪﻻﻟﺔ ،وﻗﺪ ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﻄﻼﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،واﺳﺘﺸﻔﺎﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺪرس اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ:
 -1اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ رﻛﻦ أﺻﻴﻞ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻜﻼﻣﻲ ،وﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
اﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪه اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ،وﻗﺪ ﻳﺪرﻛﻪ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ أو ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻨﻪ؛ إذا ﻟﻢ ﻳﻤﺘﻠﻚ أﺑﺠﺪﻳﺎت ﻓﻚ رﻣﺰﻳﺎت
اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ.
 -2ﻳﺸﻜّﻞ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﻬﺎ أﺛﺮﻫﺎ اﻟﺒﺎﺋﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ،وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﺻﻄﻼح وﻣﻔﻬﻮم ﻟﻢ
ﻳﻨﻞ ﺣﻈﻪ اﻟﻮاﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ ،وﻣﺎ وﺻﻠﻨﺎ ﻻ ﻳﻌﺪو أن ﻳﻜﻮن إﺷﺎرات ﻋﺎﺑﺮة وﻣﺘﻨﺎﺛﺮة
ﻓﻲ أﻣﻬﺎت اﻟﻜﺘﺐ ،أﻣﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻠﻬﻤﻮا ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪﻳﺔ ،وﻫﻲ
أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺘﺮﻣﻴﺰات ﺗﻨﻐﻴﻤﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻬﺎ ﻛﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺪرس
اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻘﺪﻳﻢ .وأﻣﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون ﻓﻘﺪ ﻧﺒﻬﻮا إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
اﻟﻜﻼم ،وﻟﻢ ﻧﺠﺪ دراﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺗﻀﺒﻄﻪ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ.
 -3اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺑﺮز ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻌﺘﻮر اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻠﻐﻮي ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن ،وﻟﻪ دور أداﺋﻲ واﻧﻔﻌﺎﻟﻲ؛ ﻷن
آﺛﺎره ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺘﻐﻴﺮات ﺻﻮﺗﻴﺔ اﺳﺘﻠﺰﻣﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺘﺨﺬ
أﻧﺴﺎﻗًﺎ ﻣﺘﻌﺪدة؛ ﻟﺘﺒﺪي ﻛﻞ ﺗﻨﻐﻴﻤﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺗﺠﺎه ﻓﺮد أو ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﻣﻮﻗﻒ أو
ﻣﻮﺿﻮع.
 -4ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻟﻠﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ،ودرﺟﺎت اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻟﻠﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻤﻘﺮوءة،
ﻓﺎﻟﺘﺮﻗﻴﻢ واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻳﺮﺷﺪان ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ،وﻳﺪﻻن ﻋﻠﻴﻪ ،إﻻ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺔ أﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ،واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﻠﻔﻮﻇﺎت ،ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺎد ﺗُﺴﻤﻌﻪ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺪرﻛﻬﺎ
اﻟﻘﺎرئ اﻷﺻﻢ.
 -5اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻣﻌﻴﺎر ﺻﻮﺗﻲ ﻳﺴﺘﻌﺎن ﺑﻪ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ،وﺑﻮﺻﻒ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎر
اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻨﺤﻮي إﻟﻰ ﻏﻴﺮ دﻻﻟﺘﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؛ ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻳﻌﺪ أﻳﻘﻮﻧﺔ ﻳﺘﺤﻜﱠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﻧﻤﺎط

94

22

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol19/iss1/4

Al-daihani: Functional Intonational Type in the Construction of Synthetic Cat

وﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒ ﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻟﻪ دورا اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺎ ﻟﻸدوات واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
 -6اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻌﻴﺎرا ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻮت ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻴﻪ ،ﻻ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﺗﺤﻜﻤﻪ
اﻟﻠﻐﺔ ،وﻫﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺼﻮت ﻻ ﻟﻐﺮض ﺟﻤﺎﻟﻲ أو ﻟﻬﺪف ﻣﺎ؛ إﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﺎع ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮارى ﺧﻠﻒ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻠﻐﻮي ،ﻓﺎﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﻲ
ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ اﻟﺼﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ آل إﻟﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ذﺑﺬﺑﺎت
اﻟﺼﻮت وﺗﺮدده ووﻗﻔﻪ ووﺻﻠﻪ.
 -7اﻷداء اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻃﻮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ ،وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ،اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎرﻫﺎ ودرﺟﺘﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻌﺠﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ
وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ أﺳﺴﻨﺎه ﻻ ﻳﺨﺮج أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ
ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺴﺘﻠﺰم
ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت رﻳﺎدﻳﺔ ،وإﻧﺸﺎء ﻣﺨﺘﺒﺮات ﺻﻮﺗﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻨﻪ
واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ.
اﻟﺘﻮﺻﻴـــﺎت:
ﺑﺎﻹﻣﻌﺎن ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﺑﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي؛ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ رؤى اﻟﺪراﺳﺔ:
 -1ﻓﻲ أﻣﻬﺎت اﻟﻜﺘﺐ إﺷﺎرات ﻧﺎﺑﻬﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻹﺷﺎرات ﻣﺘﻨﺎوﻟﺔ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗُﻀﺒﻂ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻛﺄداء ﺻﻮﺗﻲ ،ﻟﺬا ﻋﻠﻴﻨﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻨﻈﻴﺮات اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ
اﻷواﺋﻞ وإﻓﺎداﺗﻬﻢ ،وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﺘﺮح
اﻟﺪراﺳﺔ وﺿﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ،وﻓﻬﻢ ﻣﺮاﻣﻴﻪ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ،واﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠّﻲ ﺻﻮﺗﻴﺘﻪ وﻣﺴﺎره.
 -2ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ إﺧﻀﺎع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﺬا اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ؛ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ آﻟﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷﻧﻤﺎط
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﻮي ،وﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس ذﺑﺬﺑﺎت اﻟﺼﻮت ،وﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﺮدد ،وﺳﻌﺔ اﻟﻤﺪود.
 -3ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮﺗﻲ رﻛّﺰت ﻋﻠﻰ ﻣﺎدﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ورﻣﺰﻳﺘﻬﺎ ،ودراﺳﺔ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ إﺻﺪار )ﻣﺮﺳﻞ( واﻧﺘﻘﺎل )وﺳﻴﻠﺔ( واﺳﺘﻘﺒﺎل )ﻣﺘﻠﻖ.(
وﻟﻢ ﺗُﻌﻦ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﻤﺮﺳِﻞ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار
اﻟﻠﻐﺔ ،وذﻫﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﻌﺪ إﺻﺪارﻫﺎ ،وﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﻟﻢ ﻧﺠﺪ
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اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ

 وﻫﺬه دﻋﻮة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﺤﺚ،اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺎت
.اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص
 ﻓﻜﻞ، ﻧﺤﻦ أﺣﻮج ﻣﺎ ﻧﻜﻮن إﻟﻰ رﺑﻂ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ-4
ﺎا ﻣﻠﺰﻣ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ وإدراك ﻛﻨﻬﻪ وﻣﺎﻫﻴﺘﻪ أﻣﺮ،ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻐﻮي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻪ
 ﻋﻠﻰ درﺟﺔ وﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ أﻧﻪ ﻗَﺼﺮ. وذﻟﻚ ﻷن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ،ﻓﻲ اﻟﺪرس اﻟﻠﺴﺎﻧﻲ
 ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ- ﻓﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺼﻮﺗﻴﺎت ﻛﻤﺎ ﻋﺮ- اﻟﺼﻮت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻرﺗﻔﺎع أو اﻻﻧﺨﻔﺎض
 وﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﻄﺮد، ﺣﻴﺚ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ أداﺋﻪ اﻟﻨﺒﺮ واﻟﻮﻗﻒ واﻟﻤﺪ،ﺴﺘﻬﺎن ﺑﻬﺎﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﻳ
 وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ،إﻟﺦ...ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت واﻟﺴﻜﻨﺎت
.ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﺎ

Functional Intonational Type in the Construction of
Synthetic Categorizations and Adjustment of the Semantic
Guides
Ameena Salem Al-daihani, Assistant Professor in Arabic Laguage. &
Literature, Faculty of Arts, Kuwait University, Kuwait, Kuwait..
Abstract
This research deals with the intonation and its importance in the contemporary
study of language. It deals with applying some theoretical perspectives in heritage and
modern studies. The descriptive analytical method has been followed. The most
important objectives of this research are: the ability to establish governing rules for the
path of intonation degrees, specifying its semantic features, considering it a linguistic
method that is used to interpret the structure and significance issues, and disclosing the
seven tasks of intonation. It states some of regulations to measure the intonation degrees,
its levels (high, medium or low). It puts some criteria to specify the intonation degrees
according to its components. The research includes some intonation vocal
accompaniments which provide some clarifications. The research authenticates the
relationship between the intonation as a tool, the formation as a construction and the
connotations as inspiration. The research focuses on the role of intonation in forming the
synthetic sayings and its structure. The research uses some intonation degrees to separate
between the Grammatical methods and psychological dimensions. In the end, the
research presents some evidence from the Holy Quran and poetry which illustrates the
effect of intonation in the structure and its evidence. The research presents some
recommendations to improve the criteria of classifying the intonation and its elements,
which contribute to claifying the structures of the categories and controlling their
semantic features.
Keywords: Intonational type, Synthetic categorizations, Semantic guides.
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وﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒ ﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (1اﺑﻦ ﺟﻨﻲ )أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﻨﻲ( :اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :د .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎر ،ج ،1اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ) ،د.ت( ،ص.33
)Crystal, David: An Encyclopedic of language and languages, Penguin Book, (2
England, 1994, p212.

) (3إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ :اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ) ،د.ط( ،ﻣﺼﺮ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻧﻬﻀﺔ ﻣﺼﺮ) ،د.ت( ص.151
) (4اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺠﺎﻣﻊ.www.almaany.com.
) (5إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ ،اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ) ،ﺑﺘﺼﺮف( ،ص.81
) (6ﺳﺘﻴﻔﻦ أوﻟﻤﺎن :دور اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :د .ﻛﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب) ،د.ت( ،ص.93
) (7اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ) ،أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ( :اﻟﺸﻔﺎء واﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﺳﺎﻟﻢ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة :اﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﺸﺮ1954 ،م ،ص.198
) (8اﻧﻈﺮ :ﻓﺮاﻧﻚ :ﺑﺎﻟﻤﺮ ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :د .ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻤﻌﺔ ،ط ،1اﻟﻜﻮﻳﺖ :ﻣﻜﺘﺒﺔ دار
اﻟﻌﺮوﺑﺔ ،ص ،167وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
Jemes W Gibson and Michael S Hanna: Introduction to Human
) (9اﻧﻈﺮ:
Communication, Wm-C. Brown Publishers, Dubuque, IA, 1992, pp.98-99.

) (10اﻧﻈﺮ :ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎن :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ،ط ،4اﻟﻤﻐﺮب  -اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء :دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،
1994م ،ص.228
(11) almfoufakker.wordpress.com.

) (12اﻧﻈﺮ :ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ )أﺑﻮ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﻨﺒﺮ( )ت  180ﻫـ( :اﻟﻜﺘﺎب ،ﺗﺢ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،ج،1
ط ،3ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1408 ،ﻫـ1988 ،م ،ص.55
) (13اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج.339 ،1
) (14اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ج ،2ص.371 ،370
) (15اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،2ص.371
) (16اﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ :اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ ،د ط ،اﻟﻜﻮﻳﺖ،
1983م ،ص.21 ،20
) (17اﺑﻦ ﻓﺎرس) ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ( ) :(395ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ج ،8ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
ﻫﺎرون(،د.ط( ،ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﻔﻜﺮ1399 ،ﻫـ1979 -م ،ﻣﺎدة) :وﺟﻪ( ،ص.89-88
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) (18اﺑﻦ ﺟﻨﻲ) ،أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﻨﻲ( :اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﻓﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ وﺟﻮه ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي ﻧﺎﺻﻒ ،وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﻠﺒﻲ ،ج ،2دار ﺳﺮﻛﻴﺲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،
1406ﻫـ1986 -م ،ص.210
) (19اﻧﻈﺮ :ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم )اﻷﺻﻮات( ،اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻷﺻﻮات ،ط ،2اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار ﻏﺮﻳﺐ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ2000 ،م ،ص 42وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
) (20ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،2ص.220
) (21اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،2ص.220
) (22أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ) ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ اﻟﺠﻌﻔﻲ اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻜﻨﺪي( )ت
354ﻫـ( :دﻳﻮان اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ،ﺑﻴﺮوت :دار ﺑﻴﺮوت ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ1403 ،ﻫـ1983 -م ،ص.331
) (23اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.332
) (24اﻟﻄﺒﺮي )أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﺮي( )ت 310ﻫـ( :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن ،ج،8
ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪار
ﻫﺎﺟﺮ 1422ﻫـ 2001م ،ص 295وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .واﻧﻈﺮ :اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ )أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
اﻷﻧﺼﺎري( ) :(671اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ط ،1ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ ،ج ،16ط،1
ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﻴﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 1427ﻫـ2006 -م ،ص.321

ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺮاﺟﻌﻪ:
أوﻻ :اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن) ،د.ت( ،اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر ،ج ،1اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن1406) ،ﻫـ1986 -م( ،اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﻓﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ وﺟﻮه ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات
واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي ﻧﺎﺻﻒ ،وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﻠﺒﻲ ،ج ،2دار
ﺳﺮﻛﻴﺲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ،أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ1954) ،م( ،اﻟﺸﻔﺎء واﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ
ﺳﺎﻟﻢ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :اﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﺸﺮ.
اﺑﻦ ﻓﺎرس ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ )ت 395ﻫـ(1399) ،ﻫـ1979 -م( ،ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ج،8
ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون) ،د.ط( ،ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﻣﺎدة) :وﺟﻪ(.
98

26

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol19/iss1/4

Al-daihani: Functional Intonational Type in the Construction of Synthetic Cat

وﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒ ﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ

أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ اﻟﺠﻌﻔﻲ اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻜﻨﺪي )ت 354ﻫـ(،
)1403ﻫـ1983 -م( ،دﻳﻮان اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ،ﺑﻴﺮوت :دار ﺑﻴﺮوت ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
أﻧﻴﺲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ) ،د.ت( ،اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ) ،د.ط( ،ﻣﺼﺮ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻧﻬﻀﺔ ﻣﺼﺮ.
أوﻟﻤﺎن ،ﺳﺘﻴﻔﻦ) ،د.ت( ،دور اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻛﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب.
ﺑﺎﻟﻤﺮ ،ﻓﺮاﻧﻚ) ،د.ت( ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻤﻌﺔ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ :ﻣﻜﺘﺒﺔ دار
اﻟﻌﺮوﺑﺔ.
ﺑﺸﺮ ،ﻛﻤﺎل2000) ،م( ،ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم -اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻷﺻﻮات ،ط ،2اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
ﺣﺴﺎن ،ﺗﻤﺎم1994) ،م( ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ،ط ،4اﻟﻤﻐﺮب  -اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء :دار
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،أﺑﻮ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﻨﺒﺮ )ت 180ﻫـ(1408) ،ﻫـ1988 -م( ،اﻟﻜﺘﺎب ،ﺗﺢ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
ﻫﺎرون ،ج ،1ط ،3ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﻟﻄﺒﺮي ،أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﺮي )ت 310ﻫـ(1422) ،ﻫـ 2001 -م( ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ
ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن ،ج ،8ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث
واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪار ﻫﺎﺟﺮ.
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎﺳﺔ1983) ،م( ،اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ) ،د.ط(،
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎري )ت  671ﻫـ(1427) ،ﻫـ2006 -م( ،اﻟﺠﺎﻣﻊ
ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ط ،1ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ ،ج ،16ط ،1ﻟﺒﻨﺎن  -ﺑﻴﺮوت:
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
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Crystal, David. (1994). An Encyclopedic of language and languages, Penguin
Book, England.
Gibson, Jemes W. and Hanna, Michael S. (1992). Introduction to Human
Communication, Wm-C. Brown Publishers, Dubuque, IA.
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